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إﻗرار أﺻﺎﻟﺔ اﻷطروﺣﺔ
أﻧﺎ ﻣﮭﺎ ﯾوﺳف ﯾﻌﻘوب ﻋﻠﻲ اﻟﺣوﺳﻧﻲ ،اﻟﻣوﻗﻌﺔ أدﻧﺎه ،طﺎﻟﺑﺔ دراﺳﺎت ﻋﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﻣﻘدﻣﺔ اﻷطروﺣﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑﻌﻧوان "اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﻣرھوﻧﺔ
))دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم ) (4ﻟﺳﻧﺔ  2020ﻓﻲ ﺷﺄن ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال
اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ و ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم ) (57ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم )(11
ﻟﺳﻧﺔ  1992ﺑﺷﺄن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ((" ،وأﻗر رﺳﻣﯾﺎ ً ﺑﺄن ھذه اﻷطروﺣﺔ ھﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺣﺛﻲ
اﻷﺻﻠﻲ اﻟذي ﻗﻣت ﺑﺈﻋداده ﺗﺣت إﺷراف أ.د .أﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺳﯾد ﺧﻠﯾل ،أﺳﺗﺎذ دﻛﺗور ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون.
وأﻗر أﯾﺿﺎ ً ﺑﺄن ھذه اﻷطروﺣﺔ ﻟم ﺗﻘدم ﻣن ﻗَﺑل ﻟﻧﯾل درﺟﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣن أي ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺧرى ،ﻋﻠﻣﺎ ً
ﺑﺄن ﻛل اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻧت ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺣث ﻗد ﺗم ﺗوﺛﯾﻘﮭﺎ واﻻﺳﺗﺷﮭﺎد ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ
اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ .وأﻗر أﯾﺿﺎ ً ﺑﻌدم وﺟود أي ﺗﻌﺎرض ﻣﺣﺗﻣل ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﻣل ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻣﺎ
ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟراء اﻟﺑﺣث وﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺗﺄﻟﯾف وﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ و/أو ﻧﺷر ھذه اﻷطروﺣﺔ.

ﺗوﻗﯾﻊ اﻟطﺎﻟﺑﺔ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻟﺗﺎرﯾﺦ2021-04-14:
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ﺣﻘوق اﻟﻧﺷر ©  2021ﻣﮭﺎ ﯾوﺳف ﯾﻌﻘوب ﻋﻠﻲ اﻟﺣوﺳﻧﻲ
ﺣﻘوق اﻟﻧﺷر ﻣﺣﻔوظﺔ
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إﺟﺎزة أطروﺣﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
أﺟﯾزت أطروﺣﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻣن ﻗﺑل أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭم أدﻧﺎه:
 (1اﻟﻣﺷرف )رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ( :أ.د .أﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺳﯾد ﺧﻠﯾل
اﻟدرﺟﺔ :أﺳﺗﺎذ دﻛﺗور
ﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﺗوﻗﯾﻊ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻟﺗﺎرﯾﺦ2021/4/14 :

 (2ﻋﺿو داﺧﻠﻲ :د .ﻋﺑدﷲ ﻋﺑداﻟرﺣﻣن اﻟﺧطﯾب
اﻟدرﺟﺔ :أﺳﺗﺎذ ﻣﺷﺎرك
ﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﺗوﻗﯾﻊ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻟﺗﺎرﯾﺦ2021/4/14 :

 (3ﻋﺿو ﺧﺎرﺟﻲ :أ.د .أﺣﻣد إﺑراھﯾم ﻋﺑداﻟﺗواب
اﻟدرﺟﺔ :أﺳﺗﺎذ ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋد ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة
اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑوزارة ﺷؤون اﻟرﺋﺎﺳﺔ – دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة

اﻟﺗوﻗﯾﻊ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻟﺗﺎرﯾﺦ2021/4/14 :
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اﻋﺗﻣدت اﻷطروﺣﺔ ﻣن ﻗِﺑل:

ﻋﻣﯾد ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون :اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد

اﻟﺗوﻗﯾﻊ:

اﻟﺗﺎرﯾﺦ:

_____2021/05/04

ﻋﻣﯾد ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ :اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻋﻠﻲ اﻟﻣرزوﻗﻲ
اﻟﺗوﻗﯾﻊ:

اﻟﺗﺎرﯾﺦ:

اﻟﻧﺳﺧﺔ رﻗم ـــــــ ﻣن ــــــــ
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اﻟﻣﻠﺧص
ﺗﺗﻧﺎول ھذه اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﻣرھوﻧﺔ وھﻲ دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﺔ ﺑﯾن ﻛل ﻣن
ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (4ﺑﺷﺄن ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ و ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم )(57
ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم ) (11ﻟﺳﻧﺔ  1992ﺑﺷﺄن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ،
وﺣﯾث ﺗﺑﯾّن ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟدراﺳﺔ أن ھﻧﺎك ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ھﻣﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذ دون اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺗﻣﻠك أو ﺑﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ )اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون( وذﻟك دون ﺗﻘدﯾم طﻠب ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﯾﻛون ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻛل ﻣن اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ )اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن( واﻟﺿﺎﻣن )اﻟﻣدﯾن اﻟراھن( وھذا وﻓﻖ ﻣﺎ
ﺟﺎء ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﮫ اﻟﻘواﻋد اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ واﻟﻘواﻋد
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟرھن وﺗﺣدﯾدا َ ﻓﻲ ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣﻧﻌت ﻣن ﺗﻣﻠك أو
ﺑﯾﻊ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻟﻠﻣﺣل اﻟﻣرھون.
واﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻵﺧر ھو اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﻌطﻲ ﻟﻠداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن اﻟﺣرﯾﺔ
اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟدﯾن ،ﻓﻠﻘد ﻗﯾد اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء ﻟﻺﺟراءات
اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﻓﺎء اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﺑﺎﻟدﯾن ،ﻟذﻟك ﻧظم اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋن
طرﯾﻖ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ وﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ.
وﻣن أھم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﮭﺎ ھذه اﻟدراﺳﺔ أﻧﮫ ﯾﺟوز اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻣدﯾن اﻟراھن
واﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون دون اﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ رﺳﻣﮭﺎ ﻗﺎﻧون
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻻﺗﺣﺎدي ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟرھن وھﻲ ﺑﯾﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ.
وأن ﻣن أھم اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ﺧﺗﺎم ھذه اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،ﯾﻘﺗرح اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع
ﺗﻌدﯾل ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (26ﻣن ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺑﺣﯾث ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾوﺿﺢ
اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻺﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠﯾك اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ إﻣﺎ أن ﯾﻛون ﺧﻼل ﻧﻔﺎذ اﻟﻌﻘد أم ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟدﯾن
اﻟﻣﺿﻣون ﻷن ذﻟك ﺳﯾؤﺋر ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
ﻛﻠﻣﺎت اﻟﺑﺣث اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ :ﺗﻧﻔﯾذ ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ،ﺗﻧﻔﯾذ رھن اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ.
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اﻟﻌﻧوان و اﻟﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
Implementation of the pledged properties ((An analytical study in
accordance with Federal Law No. (4) of 2020 regarding
guaranteeing rights in movable property and Cabinet Resolution
No. (57) regarding the regulatory regulations for Federal Law No.
(11) of 1992 regarding the Civil Procedure Law))
Abstract
This study deals with the implementation of the pledged properties. It is an
analytical study between the Federal Law No. (4) regarding the rights of guarantee in
the movable properties and the Cabinet Resolution No. 57 regarding the regulations of
the Federal Law No. (11) of 1992 in respective of the Civil Procedures Law. It was
found through this study that there are two types of execution, i.e. the execution
without resorting to the court, which contains the execution by acquiring or selling the
guarantee (the pledged properties) without applying to the court of execution, which
is by an agreement between both the guaranteed party (the mortgagee creditor) and the
guarantor (the mortgager debtor). This is in accordance with the provisions of the law
made to guarantee the rights in movable properties, unlike what is stipulated in the
jurisprudence and legal rules that govern the mortgage, specifically in the provisions
of the Civil Transactions Law, which prevented the mortgagee creditor to possess or
sell the mortgaged properties.
The other execution is the execution through the court. The law does not give
the mortgagee creditor an absolute freedom to use his right in execution when the debt
is due. The mortgagee creditor has been restricted to resort to the specified legal
proceedings in the event that the current the mortgager debtor did not fulfill the debt;
therefore, the UAE legislator has governed the execution through the court in
accordance with the law of rights guarantee in movable properties and the Civil
Procedures Law.
One of the most important findings of this study is that it is permissible to agree
between the mortgager debtor and the mortgagee creditor to own the mortgaged

viii
premises without following the legal procedures drawn up by the Federal Civil
Procedures Law by the rules that govern the mortgage, which is selling by a public
auction.
Among the most important recommendations mentioned in the conclusion of
this thesis, the researcher suggests that the legislator amend the provisions of Article
(26) of the Law made regarding the guarantee of rights in the movable properties so
that he had to clarify the time period to agree on acquiring the guarantee, either through
the implementation of the contract or when the secured debt becomes due because this
would affect the issue of execution.
Keywords: Execution of the guarantee of rights in movable properties, Execution of
movable properties mortgage.
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ﺷــﻛــر وﺗــﻘدﯾــر
ﻗول ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ " :وﻗل رﺑﻲ زدﻧﻲ ﻋﻠﻣﺎً" ﺳورة طﮫ
ﺑداﯾﺔ ذي ﺑدء ﻧﺣﻣد ﷲ ﻋز وﺟل اﻟذي وﻓﻘﻧﺎ ﻓﻲ إﺗﻣﺎم اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،وأﻟﮭﻣﻧﺎ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻌﺎﻓﯾﺔ
واﻟﻌزﯾﻣﺔ.
ﻣن ﻻ ﯾﺷﻛر اﻟﻧﺎس ﻻ ﯾﺷﻛر ﷲ ﻋز وﺟل ،ﻓﻧﺗﻘدم ﺑﺟزﯾل اﻟﺷﻛر إﻟﻰ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻔﺎﺿل أﺣﻣد
ﻋﻠﻲ اﻟﺳﯾد ﺧﻠﯾل -أﺳﺗﺎذ ودﻛﺗور ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة -ﻓﮭو ﻧﻌم اﻷب وﻧﻌم اﻟﻣﻌﻠم
وﻛﻠﻣﺔ اﻟﺣﻖ ﺗﻘﺎل ﻓﮭو ﯾﺳﺗﺣﻖ اﻟﺷﻛر واﻟﺛﻧﺎء ،وﻧﺳﺄل ﷲ ﻋز وﺟل ﺑﺄن ﯾﺑﺎرك ﻟﮫ ﻓﻲ ﻋﻣره وأن ﯾﻣﺗﻌﮫ
ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ واﻟﻌﺎﻓﯾﺔ وأن ﯾﺟﻌل ﻛل ﻣﺎ ﻗدﻣﮫ ﻓﻲ ﻣﯾزان ﺣﺳﻧﺎﺗﮫ.
ﻛﻣﺎ وﻧﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر واﻟﻌرﻓﺎن إﻟﻰ أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣوﻗرة.
وأﺧﯾرا ً أﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر إﻟﻰ ﻛل ﻣن أﻋﺎﻧﻧﻲ ﻓﻲ إﻋداد ھذا اﻟﺑﺣث وإﺗﻣﺎﻣﮫ ﺳواء ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻧﺻﺢ
واﻹرﺷﺎد أو ﺑﻛﻠﻣﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻓﻠوﻻﻛم وﻟوﻻ ﺟﮭودﻛم ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻧﺟﺎح أي وﺻول وﻟﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘت اﻷھداف،
ﻓﺄﻧﺗم ﻣن ﯾﺣﻣل ﺷﻌﻠﺔ اﻟﻧﺟﺎح واﻟﺗطور ،ﻓﺷﻛرا ً ﻟﻛم.
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اﻹھداء

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ " :وﻗل رب ارﺣﻣﮭﻣﺎ ﻛﻣﺎ رﺑﯾﺎﻧﻲ ﺻﻐﯾرا" ﺳورة اﻹﺳراء
ي اﻟﻠذان ﺑذﻻ ﻛل ﻣﺎ ﺑوﺳﻌﮭﻣﺎ ﺑدون ﺣدود ﺣﺗﻰ أﺻل إﻟﻰ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ
ﻓﺈﻟﻰ ﻣن رﺑﯾﺎﻧﻲ ﺻﻐﯾرا واﻟد ﱠ
وﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻛﻠﻣﺎت اﻟﺷﻛر واﻹﻣﺗﻧﺎن أن ﺗوﻓﯾﮭم ﺣﻘﮭم  ،أطﺎل ﷲ ﻋﻣرﻛﻣﺎ وﻣدﻛﻣﺎ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ واﻟﻌﺎﻓﯾﺔ.
وإﻟﻰ زوﺟﻲ ورﻓﯾﻖ درﺑﻲ ،اﻟذي ﻻطﺎﻟﻣﺎ أﺳﺗﻣد ﻣﻧﮫ اﻟﻘوة واﻻﺳﺗﻣرار ،ﻓﻛﺎن اﻟﺳﻧد واﻟﻌطﺎء ،ﻟن
أﻗول ﺷﻛرا ً ﺑل ﺳﺄﻋﯾش اﻟﺷﻛر ﻣﻌك داﺋﻣﺎ ً وإﻟﻰ ﻟذة ﻛﺑدي اﺑﻧﻲ اﻟﻌزﯾز.
وإﻟﻰ ﻋزوﺗﻲ وﺳﻧدي أﺧواﻧﻲ وأﺧواﺗﻲ.
وإﻟﻰ ﻣن ﻟم ﺗﻠدھﺎ أﻣﻲ ،اﻟﻣﺣﺎﻣﯾﺔ ﺧﻠود ﺧﻠﯾل اﻟﺣوﺳﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺳﻧدا ً وذرﻋﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺳﯾرﺗﻲ
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ.
وﻣن ﺑﺎب اﻟوﻓﺎء أھدي ھذا اﻟﻌﻣل إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﺳﺎﺗذﺗﻲ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.
وأﺧﯾرا ً إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﻟﮭم اﻟﻔﺿل ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣواﻗﻌﮭم ﻣﻣن ﻣﮭدوا ﻟﻧﺎ طرﯾﻖ اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ.
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اﻟﻣﻘدﻣﺔ

1

أوﻻ ً :اﻟوﻓﺎء اﻹﺧﺗﯾﺎري
اﻷﺻل أن إﺟراءات ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻟﺗزام إﻣﺎ أن ﺗﻛون إرادﯾﺔ وإﻣﺎ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ،ﺑﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﻣدﯾن
اﻟراھن ﺑﻣﺣض إرادﺗﮫ ﺑﺄن ﯾؤدي ﻣﺎ إﻟﺗزم ﺑﮫ وذﻟك ﺗطﺑﯾﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻹﻟﺗزام ﺑﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ،ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك
ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮫ أو ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ،وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن ذﻣﺔ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺷﻐوﻟﺔ ﺑﺎﻹﻟﺗزام
وﻻ ﺗﺑرأ إﻻ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ.
وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ،ﻗد ﯾﻣﺗﻧﻊ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﻋن اﻻﻟﺗزام اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻌﮫ ،ﻓﺈذا اﻣﺗﻧﻊ
ﻋن اﻟوﻓﺎء طواﻋﯾﺔً ،أﻣﻛن ﻟﻠداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﻘﮫ ﻋﻧوه ﻋن طرﯾﻖ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .1

ﺛﺎﻧﯾﺎً :ﻓﻛرة رھن اﻟﻣﻧﻘول
إن ﻋﻘد رھن اﻟﻣﻧﻘول ھو ﻋﻘد ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﯾﺧﺻص ﻣﺎل ﻣﻧﻘول ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻧوي ،وذﻟك ﺑﺗﺄﻣﯾن
اﻟﺗزام ﻣﻌﯾن وﯾﻛون ﺑﺣﺳب اﻷﺻل ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟرھن اﻟﺣﯾﺎزي اﻟذي ﯾﺳﺗوﺟب ﻧﻘل ﺣﯾﺎزة اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون
إﻟﻰ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن أو إﻟﻰ ﺷﺧص ﻣن اﻟﻐﯾر ارﺗﺿﺎه اﻟطرﻓﺎن .2
ﻓﻠﻘد ﻧظم ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟرھن اﻟﺣﯾﺎزي ﻟﻠﻣﻧﻘول ﻛﺄداة ﻣن أدوات اﻟﺗﺄﻣﯾن ،ﺑﺣﯾث
ﺗﻣﻧﺢ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن اﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺣﺑس اﻟﻣﻧﻘول اﻟﻣرھون ،ﻛﻣﺎ أن ﺗﺧوﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺣﻖ ﺑﺗﺗﺑﻌﮫ ﻓﻲ أي ﯾد،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﺗﻣﻧﺣﮫ أوﻟوﯾﺔ اﺳﺗﻔﯾﺎء ﺣﻘﮫ ﻣن ﺛﻣن ھذا اﻟﻣﻧﻘول ﻋﻧد ﺑﯾﻌﮫ.
ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺳﻔر ذﻟك ،ﺗﺟرد اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﻣن ﺣﯾﺎزة اﻟﻣﻧﻘول اﻟﻣرھون ﻓﮭو اﻟرﻛز اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟذي ﯾﻘﺎم ﻋﻠﯾﮫ اﻟرھن اﻟﺣﯾﺎزي ،ﻓﺄﯾﺎ ً ﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ دﻋت اﻟﻣﺷرع إﻟﻰ ﺟﻌل ﺗﺟرد اﻟﻣدﯾن
اﻟراھن ﻣن ﺣﯾﺎزة اﻟﻣﻧﻘول اﻟﻣرھون اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﻘﺎم ﻋﻠﯾﮫ اﻟرھن اﻟﺣﯾﺎزي ﻟﻠﻣﻧﻘول ،ﻓﮭذا ﻻﺷك ﯾﻌد
 1ﻋﺎﺷور ﻣﺑروك ،اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﺑري ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم ) (11ﻟﺳﻧﺔ  1992واﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم
) (30ﻟﺳﻧﺔ " 2005دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ" ،أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﺷرطﺔ دﺑﻲ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،2008 ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .11
 2ﺳﮭﺎم ﻋﺑداﻟرزاق ﻣﺟﻠﻲ اﻟﺳﻌﯾدي ،ﻓﻛرة رھن اﻟﻣﻧﻘول دون ﺣﯾﺎزة واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﮫ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻣﺻر،
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،2018 ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .9
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ﻣن ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺿﻣﺎن ،إذ أن اﻟﻣﻧﻘوﻻت ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣورد رزق ﺻﺎﺣﺑﮭﺎ ،وإن ﺗﺟردﯾﮫ ﻣن
ﺣﯾﺎزﺗﮭﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ ﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻣن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﮭﺎ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻛﻔﺎءة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﻟدى
اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ،وﻣن ﻣﺛل ھذه اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻗد ﻻ ﺗﺗواﻓرﻟدﯾﮫ ﻓﮭو ﻗد ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄي ﺗﺧﺻص ﻣﮭﻧﻲ
ﻹدارة اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﺿﯾﺎع ﻛل ﻗﯾﻣﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣﻧﻘوﻻت ،ﻓﺎﻟﺗﺟرد ﻣن ﺣﯾﺎزة اﻟﻣﻧﻘول
ﻗد ﺗواﺟﮫ ﺻﻌوﺑﺎت ﻟﯾﺳت ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﻓﺣﺳب ﺑل أﯾﺿﺎ ً ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،أن ﻣﺎﻟك اﻟﻣﻧﻘوﻻت ﻻ ﯾﺟد اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻺﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ظل اﻟﻔﻛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺣﺑﯾﺳﺎ ً ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﮭﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ .3

ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﺗطور ﻓﻛرة رھن اﻟﻣﻧﻘول اﻟﺿﺎﻣن
ﻻ ﯾزال راﺳﺧﺎ ً ﻓﻲ أذھﺎن اﻟﻛﺛﯾرﯾن أن اﻟرھن اﻟﺣﯾﺎزي ﻟﻠﻣﻧﻘول ھو اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎزة
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎً ،وأن رھن اﻟﻣﻧﻘول دون ﺣﯾﺎزة ھو اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ذﻟك اﻷﺻل ﻓﮭو ﻣن ﺛم ﻻ ﯾﺳﺗﺄھل
ﺟﮭد اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣن ﺟﮭﺔ ،وﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى إن اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎزة اﻟﻣﻧﻘول اﻟﻣرھون ﻓﻲ ﯾد ﻣﺎﻟﻛﮫ ﻻ ﯾوﻓر
ﻟﮭذا اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻓﺈذا ﺗﺻرف ﺑﮫ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن إﻟﻰ آﺧر ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﻓﻛﯾف
ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن أن ﯾﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﻧﻘول اﻟﻣرھون ﻓﻲ ظل ﺳﯾﺎدة ﻗﺎﻋدة )اﻟﺣﯾﺎزة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻘول ﺳﻧد
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(؟ ﻓﮭذه اﻟﻌﻘﺑﺔ ﺗﺟﺎوزھﺎ ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻓﺄﺻدرت ﻗواﻧﯾﻧﺎ ً ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻧﻘوﻻت واﺳﺗﻌﺎﻧت
ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﺳﺟﯾل  ،4ﻓﺑﺎت ﻣن اﻟواﺿﺢ أن وﺳﯾﻠﺔ اﻷﻓراد ﻟﻺﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﻧﻘول ﻋن طرﯾﻖ
اﻟﺿﻣﺎن ﻟن ﺗﻛون ﻋن طرﯾﻖ اﻟرھن اﻟﺣﯾﺎزي ،اﻷﻣر اﻟذي دﻋﻰ إﻟﻰ اﻟﺗوﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن أداة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺗﻣ ّﻛن اﻟﻣدﯾن اﻟراھن واﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻣن اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﻧﻘول وذﻟك ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺿﻣﺎن ،ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
وﺟود ﺗﺄﻣﯾن ﻋﯾﻧﻲ ﯾﺗﻘرر ﻣﻧﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻘول دون أن ﯾﺗﺟرد اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﻣن ﺣﯾﺎزﺗﮫ .5

 3ﻋﺑداﻟﺗواب ﻣﺑﺎرك ،اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول اﻟﺿﺎﻣن وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ رﻗم  115ﻟﺳﻧﺔ  ،2015ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان،2017 ،
اﻟﺻﻔﺣﺔ .6-5
 4ﺳﮭﺎم ﻋﺑداﻟرزاق ﻣﺟﻠﻲ اﻟﺳﻌﯾدي ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .18
 5ﻋﺑداﻟﺗواب ﻣﺑﺎرك ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .6
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واﻧطﻼﻗﺎ ً ﻣن ھذا اﻟﺗوﺟﮫ ،أﺻدر اﻟﻣﺷرع ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (20ﻟﺳﻧﺔ  2016ﻓﻲ ﺷﺎن
رھن اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘول ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟدﯾن ،وﻣن ﺛم ﺻدر ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم ) (5ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ
2018/3/1م ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻹﺗﺣﺎدي رﻗم ) (20ﻟﺳﻧﺔ  2016ﻓﻲ ﺷﺄن رھن
اﻻﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻟﻠدﯾن ،ﺛم أﻟﻐﻰ اﻟﻣﺷرع ﻗﺎﻧون رھن اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻟدﯾن ،وﺻدر
ﻗﺎﻧون ﺟدﯾدا ً أﻻ وھو ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (4ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 2020/5/28م ﻓﻲ ﺷﺄن ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق
ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ.
ﻓﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (49ﻣن ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓب اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن"
 -1ﯾﻠﻐﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم ) (20ﻟﺳﻧﺔ  2016ﺑﺷﺄن رھن اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻟدﯾن،
ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻐﻰ ﻛل ﺣﻛم ﯾﺧﺎﻟف أو ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
 -2ﯾﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘرارات واﻟﺗﻌﺎﻣﯾم اﻟﻣﻧﻔذة ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم ) (20ﻟﺳﻧﺔ
 2016اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ،وذﻟك ﻟﺣﯾن ﺻدور اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
واﻟﻘرارات واﻟﺗﻌﺎﻣﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺣل ﻣﺣﻠﮭﺎ.
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﻧص اﻟﺳﺎﺑﻖ ،أن اﻟﻣﺷرع أﻟﻐﻰ ﻗﺎﻧون رھن اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎ ً
ﻟدﯾن ،وأﺑﻘﻰ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻹﺗﺣﺎدي رﻗم ) (20ﻟﺳﻧﺔ  2016ﻓﻲ ﺷﺄن رھن
اﻻﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻟﻠدﯾن.
ﻓﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻠﻐﻲ )ﻗﺎﻧون رھن اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻟدﯾن( واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد
)ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ( ،ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻠﺑﺎﺣث أن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد اﺳﺗﺑدل ﺣﻖ اﻟرھن
ﺑـ )ﺣﻖ اﻟﺿﻣﺎن( ،وﻣﺣل اﻟرھن ﺑـ )اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ( وﻋﺎﺋد اﻟرھن ﺑـ )ﻋواﺋد اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ( ،ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺑدل اﻟداﺋن
اﻟﻣرﺗﮭن ﺑـ )اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ( واﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﺑـ )اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ( واﻟﻣﺿﻣون ﻋﻧﮫ ﺑـ )اﻟﻣﺿﻣون ﻋﻧﮫ(
وﻋﻘد اﻟرھن ﺑـ )ﻋﻘد اﻟﺿﻣﺎن( .6
 6ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (1ﻣن ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أن" :ﺣﻖ اﻟﺿﻣﺎن :ﺣﻖ ﻋﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎل ﻣﻧﻘول ﯾﺗم إﻧﺷﺎؤه ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد ﺿﻣﺎن ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺿﻣﺎن أداء اﻟﺗزام ،وذﻟك ﺣﺗﻰ وإن ﻟم ﯾﺻﻔﮫ اﻷطراف ﺻراﺣﺔ ﻛﺣﻖ ﺿﻣﺎن ،وﺑﻐض
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ﻣدى ﺧروج اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول اﻟﺿﺎﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ )ﻣوﺿوع
اﻟﺑﺣث(
إن اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻗد ﻧظم أﺣﻛﺎم رھن اﻟﻣﻧﻘول ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،وإن اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﻧﻘول ﯾظل ﺧﺎﺿﻌﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،إﻻ أن اﻟﻣﺷرع ﻗد أﻟﻐﻰ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﺗم إﺻدار ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  2018/57ﺗﺎرﯾﺦ
 2018/12/09اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ،وذﻟك اﺳﺗﻧﺎدا ً ﻻﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ) (3ﻣن اﻟﻘﺎﻧون
اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم  2017/10ﺗﺎرﯾﺦ .2017/09/18
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﺿﺎﻣﻧﺔ ﻓﻘد ﺧﺻﮫ اﻟﻣﺷرع ﺑﺎﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻣن ﻣن ﻗﺎﻧون
ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘول )اﻟﻣواد ﻣن  29إﻟﻰ  (40اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻌﻧوان اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋن طرﯾﻖ
اﻟﻘﺿﺎء ،ﻓوﺿﻊ اﻟﻣﺷرع اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭذا اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،وﻟذﻟك ﯾﺟري ھذا اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول اﻟﺿﺎﻣن
وﻓﻘﺎ ً ﻟﮭذه اﻷﺣﻛﺎم.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﻘد أوﺟب اﻟﻣﺷرع ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ اﻟﺣﻖ ﻟﻠداﺋن
اﻟﻣرﺗﮭن اﻗﺗﺿﺎء ﺣﻘﮫ ﻟدﯾﻧﮫ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن .وﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﯾﺎن أھﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع
وأﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎره ،واﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻧﺻب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺑﺣث ،وﻣﻧﮭﺟﯾﺗﮫ ،وھذا ﻣﺎ ﺳﯾﺗﻧﺎوﻟﮫ اﻟﺑﺎﺣث ﺗﺑﺎﻋﺎً:

اﻟﻧظر ﻋن ﻧوع اﻟﻣﺎل ،أو وﺿﻊ اﻟﺿﺎﻣن أو اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ أو طﺑﯾﻌﺔ اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺿﻣون وﯾﺷﻣل ﺣﻖ اﻟﻣرﺗﮭن ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟرھن وﺣﻖ اﻟﻣؤﺟر
اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ وﺣﻖ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﻣﺎل اﻟﻣﻧﻘول اﻟﻣﺑﺎع ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻟﺑﯾﻊ وﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻧﻘول ﻟﻐرض اﻟﺿﻣﺎن
وﺣﻖ اﻟﻣﺣﺎل ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن ﺑﺎﻟﺣواﻟﺔ.
اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ :اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻧﻘول اﻟﻣﺎدي أو اﻟﻣﻌﻧوي ﺳواء أﻛﺎن ﺣﺎﻟﯾﺎ ً أو ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎ ً واﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻠﯾﮫ ﺣﻖ اﻟﺿﻣﺎن.
ﻋواﺋد اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ :أي ﺑدل ﻋﯾﻧﻲ أو ﻧﻘدي ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﺻرف ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺔ أو ﻋن اﺳﺗﺑدال ﻏﯾرھﺎ ﺑﮭﺎ ،أو أي ﺗﻌوﯾض ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺿﺎﻣن
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻧﻘص ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ أو ﺗﻠﻔﮭﺎ أو أي ﺗﻌوﯾض آﺧر ﻣﺷﺎﺑﮫ.
اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ :اﻟداﺋن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺣﻖ اﻟﺿﻣﺎن.
اﻟﺿﺎﻣن :اﻟﺷﺧص ﺻﺎﺣب اﻟﺣﻖ أو اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟذي ﯾﻧﺷﺊ ﺣﻖ اﻟﺿﻣﺎن ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ أو اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻐﯾر.
اﻟﻣﺿﻣون ﻋﻧﮫ :اﻟﺷﺧص اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺿﻣون إذا ﻟم ﯾﻛن ﺿﺎﻣﻧﺎً.
ﻋﻘد اﻟﺿﻣﺎن :ﻋﻘد ﺑﯾن اﻟﺿﺎﻣن واﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﺣﻖ اﻟﺿﻣﺎن".
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أوﻻً :أھﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع وأﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎره
ظﮭرت أھﻣﯾﺔ ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌد اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻘﺻﻲ ،ﺑﺄن ھذا اﻟرھن ﯾﻌد ﺗطورا ً ﺣدﯾﺛﺎ ً -ﻟﻣﺎ ورد
ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون وھو ﺑﺑﯾﻌﮫ ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ-
ﺑل ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ظﮭر ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ،وﻛذﻟك ﻣﺎ إذا ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﯾﻣﺗﻠك اﻟداﺋن
اﻟﻣرﺗﮭن اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﻋﻧد ﻋدم وﻓﺎء اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻟﺗزاﻣﮫ اﻟﻣﺿﻣون ﺳواء ﻛﻠﯾﺎ ً أو ﺟزﺋﯾﺎً ،ﻓﺗﻌد ھذه
اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻌدﻟﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ رﺳﻣﺗﮫ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون.
وﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ دﻓﻌت اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ،ھو أﻧﮫ ﯾﻌﺗﻘد ﺑﺄن ھذا
اﻟﻣوﺿوع ﻟم ﯾﻧل ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﻖ ﻣن اﻟﺑﺣث اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،وﻟم ﯾﺗم اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻊ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺣول ھذا
اﻟﻣوﺿوع ،ﻟذا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻣوﺿوع ﯾﻛﺗﺳﻲ أھﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ وﺑﺣث ﺷﺎق ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﺛور
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻣﺳﺄﻟﺔ إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﻣرھوﻧﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ،ﻟذﻟك
ﻻﺑد ﻣن أن ﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم ﺗﻧﻔﯾذ ھذا اﻟرھن ،وﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠﻖ ارﺗﺄ اﻟﺑﺎﺣث أن ﯾﺧوض
ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﺿوع ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟوﺻول ﻟﻣﺎ ھو ﻣﻘرر وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ
اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ.

ﺛﺎﻧﯾﺎً :إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗطرق اﻟﺑﺣث إﻟﯾﮭﺎ ﺗدور ﺣول ﻛﯾف ﻧظم اﻟﻣﺷرع اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻹﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون و اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات
اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ وﯾﺗﻔرع ﻣن ھذه اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ
ﯾﺣﺎول اﻟﺑﺎﺣث اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﯾﻠﻲ-:
 ﻣﺎ ھﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون واﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺗﻔﺎﻗﻲﺑﺑﯾﻌﮭﻣﺎ أو ﺑﺗﻣﻠﻛﮭﺎ ﺑﯾن طرﻓﻲ ﻋﻘد اﻟرھن ﺳواء ﺑﯾن )اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن واﻟﻣدﯾن اﻟراھن( و ﺳواء ﺑﯾن
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)اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ واﻟﺿﺎﻣن( وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ
اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ .
 ﻣﺎ ھﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﯾن ﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن ﺳواء ﻛﺎن وﻓﻖاﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ووﻓﻖ ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ.

ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث
ﺗﺄﺳﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻣن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ،ﻟﻘد ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ وﻓﻖ
اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻗﺎﻧون
ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ واﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻹﺗﺣﺎدي رﻗم ) (20ﻟﺳﻧﺔ  2016ﻓﻲ
ﺷﺄن رھن اﻻﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻟﻠدﯾن .،وﻋﻠﯾﮫ ،ﺳﯾﺗم اﺗﺑﺎع اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﺑﯾﺎن أوﺟﮫ ﻗﺻور
اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﻣوﺿوع ﻣﺣل دراﺳﺔ اﻟﺑﺎﺣث.
ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗدﻋﯾم اﻟﺑﺣث ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻔﻘﮫ اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺑﻌض
اﻟﻧﺻوص اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري وذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.

راﺑﻌﺎً :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺑﻌد اﻟﺗﺗﺑﻊ واﻟﺑﺣث ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ،ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث
أن ﻣن أﺑرز اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﺿوع :
 -1ﻓﻛرة رھن اﻟﻣﻧﻘول دون ﺣﯾﺎزة واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﮫ ،ﻟﻠدﻛﺗورة ﺳﮭﺎم ﻋﺑداﻟرزاق ﻣﺟﻠﻲ اﻟﺳﻌﯾدي،
وﻗد ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﯾﮫ ﻣﻔﮭوم رھن اﻟﻣﻧﻘول دون ﺣﯾﺎزة وأﻧوﻋﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻌراﻗﻲ وﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ
اﻹﺳﻼﻣﻲ.
 -2اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﺣﻖ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" ،ﻟﻸﺳﺗﺎذ
ﻣﻧﺻور ﺣﺎﺗم ﻣﺣﺳن ،ﺣﯾث ﺗطرق ﻓﻲ ﺑﺣﺛﮫ دراﺳﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻵﺛﺎر اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻌﯾﻧﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ،وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣن أﺣﻛﺎم ،وﻣﺻﯾر ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن
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اﻟﻌﯾﻧﻲ اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﮫ ﻛون ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻗد ﺧﺎﻟﻔت ﻣﺎ ﺣدده اﻟﻘﺎﻧون ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون،
وﻛذﻟك دراﺳﺔ ﻣوﻗف اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ )اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻌراﻗﻲ رﻗم  40ﻟﺳﻧﺔ  1951اﻟﻣﻌدل،
واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري رﻗم  131ﻟﺳﻧﺔ  1948اﻟﻣﻌدل ،واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ وأھم ﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ
اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  346ﻟﺳﻧﺔ  (2006ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذه اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت واﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات
اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ أﺟﺎزت ﺻﺣﺔ ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛوﻧﮭﺎ ﻣﻌدّﻟﺔ ﻹﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون.
 -3رھن اﻟﻣﻧﻘول اﻟﻣﺎدي دون ﺣﯾﺎزة-اﻟﻣﻔﮭوم واﻷﺛر ،-ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻣﻧﺻور ﺣﺎﺗم ﻣﺣﺳن ،ﺣﯾث ﺗﻧﺎول ﻓﻲ
ﺑﺣﺛﮫ رھن ﺑﻌض اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﻣﺎدﯾﺔ دون ﻧﻘل ﺣﯾﺎزﺗﮭﺎ ﻟﻠداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ،إﻧﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﺣﯾﺎزة اﻟﻣدﯾن
اﻟراھن ،ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟرھن اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ اﻟوارد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات ،وذﻟك وﻓﻖ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻧﺻوص
ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻧظﻣت أﺣﻛﺎم ھذا اﻟرھن ﻓﻲ ﻛل ﺗطﺑﯾﻖ ﻣن اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌراﻗﻲ أو اﻟﻣﺻري،
إﻻ أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم رﻗم  346ﻟﺳﻧﺔ  2006اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 2006/3/23م،
ﺟﺎء ﺑﻣﺑدأ رھن اﻟﻣﻧﻘول دون ﻧﻘل ﺣﯾﺎزﺗﮫ ﻟﻠداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن وﺟﻌﻠﮫ ﻧوﻋﺎ ً ﻣن اﻧواع رھن اﻟﻣﻧﻘول اﻟﻣﺎدي.
 -4اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول اﻟﺿﺎﻣن وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ رﻗم  115ﻟﺳﻧﺔ  ،2015ﻟﻠدﻛﺗور
ﻋﺑداﻟﺗواب ﻣﺑﺎرك ،ﺣﯾث ﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﺑﺣﺛﮫ اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺟراﺋﻲ اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري وھو اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول اﻟﺿﺎﻣن ،وﺑﯾﺎن أھم ﻣﺎﺟﺎء ﺑﮫ ﻣن ﻗواﻋد ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺎ اﺳﺗﺣدﺛﺗﮫ ﻣن أﺣﻛﺎم وﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﺑﺣﺛﮫ
إﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗرﺿﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول اﻟﺿﺎﻣن أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول اﻟﺿﺎﻣن ،ﻛﻣﺎ وﺿﺢ ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﻣن
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺣﺛﮫ.
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ﺧﺎﻣﺳﺎً :ﺧطﺔ اﻟﺑﺣث
ﺣﺗﻰ ﯾﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻧﺷده ﻣن ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻓﻘد ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن ،ﻓﻲ
اﻟﻔﺻل اﻷول ﺳﯾﺗﻧﺎول اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﺑﻐﯾر طرﯾﻖ اﻟﻘﺿﺎء ،وﺳﯾﻘﺳم إﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن ،اﻷول
ﺳﯾﺑﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﯾﺗطرق ﻟﻣوﺿوع اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ﻟﻠﻣﺎل
اﻟﻣرھون ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﯾﺗﻧﺎول ﻓﯾﮫ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ،وﺳﯾﻘﺳم إﻟﻰ
ﻣﺑﺣﺛﯾن ،اﻷول إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون اﻻﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻻﺋﺣﺗﮫ
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ،واﻟﺛﺎﻧﻲ إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ.
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اﻟﻔﺻل اﻷول :اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﺑﻐﯾر طرﯾﻖ اﻟﻘﺿﺎء
ﺗﻣﮭﯾد وﺗﻘﺳﯾم:
إن ﻓﻛرة ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻟﺗزام إﻣﺎ أن ﺗﻛون إرادﯾﺔ أوﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ،أي أن ﯾﻘوم اﻟﻣدﯾن ﺑﻣﺣض
إرادﺗﮫ ﺑﺄداء ﻣﺎ إﻟﺗزم ﺑﮫ ،ﺳواء أﻛﺎن ذﻟك ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮫ أو ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
رﻓض اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻻﺧﺗﯾﺎري ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن أن ﯾﻠﺟﺄ ﻟوﺳﯾﻠﺔ أﺧرى ﻧظﻣﮭﺎ اﻟﻣﺷرع
أﻻ وھﻲ اﻟﻌرض واﻹﯾداع ،ﻓﯾودﻋﮫ ﻟدى ﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺛم ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺣﻛم ﺑﺻﺣﺔ اﻟﻌرض
ﻹﺑراء ذﻣﺗﮫ .7
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ،ﺳﯾﺗﻧﺎول ھذا اﻟﻔﺻل اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﺑﻐﯾر طرﯾﻖ اﻟﻘﺿﺎء
وﺳﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﯾﺧﺻص ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﻟﻠﻣﺎل اﻟﻣرھون.

اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون
إن اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ واﻟﺿﺎﻣن ﻓﻲ ﻋﻘد رھن اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻟﻠدﯾن ﻋﻠﻰ أن
ﯾﺗﻣﻠك اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﻋﻧد ﻋدم وﻓﺎء اﻟﺿﺎﻣن ﺑﺎﻟﺗزاﻣﮫ اﻟﻣﺿﻣون ﺑﺎﻟرھن ،وﯾﻌد ذﻟك اﺗﻔﺎﻗﺎ ً
ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻐﯾﯾرا ً ﺑﺗﻌدﯾل اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﺑﮭﺎ ﻋﻘد اﻟرھن اﻟﺣﯾﺎزي ،وﻟﻛﻲ ﯾﺗم اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻣﺷرع
ﻣن ذﻟك ﺳﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم ھذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﻣطﻠﺑﯾن ،ﺳﯾﻌرض ﻓﻲ أوﻟﮭﻣﺎ أﺣﻛﺎم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل
اﻟﻣرھون ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻓﺎء ،وﻓﻲ ﺛﺎﻧﯾﮭﻣﺎ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠك ﻟﻠﻣﺎل اﻟﻣرھون.

اﻟﻣطﻠب اﻷول :أﺣﻛﺎم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻓﺎء
ﺑﺎﻟﺗﻣﻌن ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة "اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻓﺎء" ﯾﺗﺑﯾن أن اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن
طرﻓﻲ ﻋﻘد اﻟرھن )اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن واﻟﻣدﯾن اﻟراھن( ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﺑﺛﻣن

 7ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟطﻧﺎﺣﻲ ،طرق اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ،ﻣطﺑوﻋﺎت داﺋرة اﻟﻘﺿﺎء ،أﺑوظﺑﻲ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺳﻧﺔ
 ،2015اﻟﺻﻔﺣﺔ .8-5
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ﯾﻌﺎدل ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾن اﻟﻣﺿﻣون أو أﻋﻠﻰ ﻣﻧﮫ ﻋﻧد ﻋدم وﻓﺎء اﻟﻣدﯾن ﻻﻟﺗزاﻣﮫ ،وذﻟك ﻣن ﻗﺑﯾل اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت
اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻵﺛﺎر ﻋﻘد اﻟرھن اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً.8
وھذه اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذه اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت أﺟﺎزت ﺻﺣﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﮭﺎ ﻣﻌدﻟﺔ ﻋﻠﻰ
إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﻓﻲ اﻟرھن اﻟﺣﯾﺎزي ،ﺣﯾث أﺟﺎز اﻟﻣﺷرع أن ﯾﺗﺧذ إﺟراءات
اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﻋﻧد ﺣﻠول أﺟل اﻟدﯾن اﻟﻣﺿﻣون وﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﮫ،
وﻋﻧدھﺎ ﯾﺳﺗوﻓﻲ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﺣﻘﮫ ﻣن ﺛﻣن ھذا اﻟﻣﺎل ﺑﻌد ﺑﯾﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام
ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﻘدم ،وﺣﻘﮫ ﻓﻲ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون إن ﺧرج ﻣن ﯾد اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ،وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻌد ﻣن
أھم اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﺑﮭﺎ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻌﯾﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن.
وﻗد ﯾﺗﺿﻣن ھذا اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟرھن ذاﺗﮫ أو ﻗد ﯾﻠﺣﻖ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﻛﻼ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن
واﻟراھن ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﻣﻠك اﻷول اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم وﻓﺎء اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻟدﯾن اﻟﻣﺿﻣون ،وذﻟك ﻋﻧد
ﺣﻠول أﺟل اﻟدﯾن.
وﻣن اﻟﻣﺗﺻور ،أن ﯾﻘﺑل اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﺑﮭذا اﻹﺗﻔﺎق ﻟﺣﺎﺟﺗﮫ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﻠﻣﺎل ،وﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت
ﻗد ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب اﻟﺛﻣن اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﮭل ﻋﻠﻰ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن أن
ﯾﺳﺗﻐل ﺣﺎﺟﺔ اﻟراھن ﻟﮭذه اﻟﻣﺳوﻏﺎت أو ﻏﯾرھﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك إﻻ أن اﻟﻣﺷرع ﺟﻌل ھذا
اﻻﺗﻔﺎق ﺻﺣﯾﺣﺎ ً.9
وﻟﻛن ﻗد ﯾﺛور ﺗﺳﺎؤﻻً ،ﻣﺎ ھو ﺗﺄﺛﯾر ﺻﺣﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟرھن اﻟﻣﻘﺗرن ﺑﮫ ھذا اﻹﺗﻔﺎق .وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺳﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم ھذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﻓرﻋﯾن ،ﻓﻲ اﻷول ﺳﯾدرس ﺻﺣﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣرھون
ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻓﺎء ،وﺳﯾﺧﺻص اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟدراﺳﺔ أﺛر ﺻﺣﺔ اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟرھن .

 8ﻣﻧﺻور ﺣﺎﺗم ﻣﺣﺳن ،اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﺣﻖ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑل ،اﻟﻌﻠوم
اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد ،21اﻟﻌدد ،2013 ،1اﻟﺻﻔﺣﺔ .1
 9ﻣﻧﺻور ﺣﺎﺗم ﻣﺣﺳن ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .4
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اﻟﻔرع اﻷول :ﺻﺣﺔ اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣرھون ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻓﺎء
ﺑداﯾﺔً ﯾﺳرد اﻟﺑﺎﺣث ﺻﺣﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣرھون ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ وﺗﺣدﯾدا ً ﻓﻲ اﻟرھن اﻟﺣﯾﺎزي ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻟﻠداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن أن ﯾﺳﺗوﻓﻲ دﯾﻧﮫ
اﻟﻣﺿﻣون ﺑﺎﻟرھن ،ﻓﻘد رﺳم اﻟﻘﺎﻧون طرﯾﻘﺎ ً ﻣﻌﯾﻧﺎ ً ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻔﺎء ﺣﻘﮫ ،وﻟم ﯾﺗرك وﻟو ﺑﺎﻹﺗﻔﺎق ﻣﻊ
اﻟراھن ﺣرﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر وﺳﯾﻠﺔ اﻻﺳﺗﯾﻔﺎء.
وﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﺈن اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻻ ﯾﺳﺗوﻓﻲ إذا ً ﺣﻘﮫ ﻣن اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون إﻻ طﺑﻘﺎ ً ﻹﺟراءات ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﯾﻧﺗﮭﻲ ﺑﮭﺎ اﻟﻣطﺎف إﻟﻰ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﺟﺑرا ً ﻓﻲ اﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ .وأن ﻛل اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﯾﻌد
ﺑﺎطﻼً ﺑطﻼن ﻣطﻠﻖ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،وﻋﻠﺔ ذﻟك أن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻗد وﺿﻌت
ﻟﺿﻣﺎن ﺣﻖ ﻛل ﻣن اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن واﻟﻣدﯾن اﻟراھن ،وذﻟك ﻟﻣﺎ ﯾﺣﻘﻖ اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ .ﻓﺎﻹﺧﻼل ﺑﺷﻲء ﻣن ذﻟك ﻻ ﯾﻘره اﻟﻘﺎﻧون وﻟو ارﺗﺿﺎه اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ،واﻟﻌﺑرة ﻓﻲ ذﻟك ﯾﺧﺷﻰ
أن ﯾﻛون اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻗد اﺳﺗﻐل ﺣﺎﺟﺔ اﻟرھن واﻧﺗزع رﺿﺎه .10
وﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ "إن ﺣﻖ اﻟرھن ﺳﻠطﺔ ﺟﻌﻠﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون
ﻟﻠداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣرھون ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑﮭﺎ أن ﯾﺳﺗوﻓﻲ ﺣﻘﮫ ﻋﻧد ﺣﻠول أﺟﻠﮫ ﻣن ﺛﻣن ھذا اﻟﻌﻘﺎر
ﺑﺎﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺗﮫ وﺑﯾﻌﮫ ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ وﻓﻖ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون
اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ" .11
وﯾﻠوج اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﻛم اﻟﺳﺎﺑﻖ إﻟﻰ أن ﻻﺑد ﻋﻧد اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﺣﻘﮫ ﻣن
اﻟﻣﺣل اﻟرھون أن ﯾﺗﺑﻊ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗررھﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً وھﻲ ﺑﯾﻌﮫ ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ.
ﻓﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (1480ﻣن ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (5ﻟﺳﻧﺔ  1985ﺑﺷﺄن
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ أن "ﺗﺳري ﻋﻠﻰ اﻟرھن اﻟﺣﯾﺎزي أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة
 10ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ زھرة ،ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،اﻟﻣﺟﻠد اﻷول ،1997 ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .442-440
 11اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،طﻌن رﻗم ) ،(606ﺳﻧﺔ  ،2008ﺟﻠﺳﺔ ) 2010/06/14ﺗﺟﺎري( ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدﺧول  2020/10/20اﻟﻣوﻗﻊ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲhttps://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_CC-Ar/00_2010/UAE-CC-Ar_2010-06-14_006 :
_606_6
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) (1420ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون" ،وﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ) (1420ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ
اﻟﻔرع اﻷول.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻘد ﻋﻠﻘت اﻟﻣذﻛرة اﻹﯾﺿﺎﺣﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة
اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻋﻠﻰ أن ﻣﺻدرھﺎ ﻣﺎ روي ﻋن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣن أﻧﮫ ﻗﺎل :ﻻ ﯾُﻐﻠﻖ اﻟرھن
ھو ﻟﺻﺎﺣﺑﮫ اﻟذي رھﻧﮫ ﻟﮫ ﻏﻧﻣﺔ وﻋﻠﯾﮫ ﻏرﻣﺔ.
وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك ،ﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺑداﺋﻊ )ﺟزء  6ص  (145أن ﻗوﻟﮫ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻻ ﯾﻐﻠﻖ
اﻟرھن أي ﻻ ﯾﻣﻠك ﺑﺎﻟدﯾن ،وﻗوﻟﮫ ھو ﻟﺻﺎﺣﺑﮫ اﻟذي رھﻧﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﻟﻘوﻟﮫ ﻻ ﯾﻐﻠﻖ اﻟرھن .وﻗد ﺗﺿﻣﻧت
اﻟﻣﺎدة  980ﻣن اﻟﻣرﺷد" :ﻻ ﯾﺻﺢ اﺷﺗراط ﺗﻣﻠﯾك اﻟﻌﯾن اﻟﻣرھوﻧﺔ ﻟﻠﻣرﺗﮭن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ دﯾﻧﮫ إن ﻟم ﯾؤده
اﻟراھن ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻣﻌﯾن ﻷداﺋﮫ ،ﺑل ﯾﺻﺢ اﻟرھن وﯾﺑطل اﻟﺷرط" .12
وﺑذﻟك اﻷﻣر ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﯾﺣظر ﺷرط ﺗﻣﻠك اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣرھون ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻓﺎء،
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﯾﻠﺗزم ﺑﺈﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﻓﻲ ﺣﺎل أراد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر
اﻟﻣرھون ،وھﻲ إﺟراءات ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣرھون وﺗوزﯾﻊ ﺛﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟداﺋﻧﯾن اﻟﻣرﺗﮭﻧﯾن ﻛ ٍل
ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻣرﺗﺑﺗﮫ.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﯾﺷﯾر رأي ﻣن اﻟﻔﻘﮫ أن ﺛﻣﺔ ﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺑطﻼن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل
اﻟﻣرھون ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﺑﮫ وھﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ طرﻓﻲ ﻋﻘد اﻟرھن ،وﺑﺎﻷﺧص ﯾﺣﻣﻲ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ،ﻓﻘد
ﯾﻠﺟﺄ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن إﻟﻰ ﺗﺿﻣﯾن اﻹﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟرھن ،ﻓﻣن ﻣﺛل ھذا اﻻﺗﻔﺎق ﺳﯾﺳﺗﻐل ﻣوﻗف اﻟﻣدﯾن
اﻟراھن اﻟذي ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف ﺳﯾﻛون ﺿﻌﯾﻔﺎ ً ﻋﺎدةً ،وﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﺳﯾﻔرض اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن
ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ھذا اﻻﺗﻔﺎق وذﻟك ﻟﻘﺑوﻟﮫ ﺑﺈﺑرام ﻋﻘد اﻟرھن ،وﯾﻌﺗﻘد اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﺑﺄن اﻟدﯾن
ﺳﯾوﻓﻰ ﻋﻧد ﺣﻠول أﺟﻠﮫ دون اﻋﺗﺑﺎر ﻷي ظرف ﻗد ﯾواﺟﮭﮫ ،وﯾﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻌل اﻟﺛﻣن ھو اﻟدﯾن اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ

 12ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ زھرة ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،1997 ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .442-440
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ذاﺗﮫ ،أو ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﺗزﯾد ﺑﻛﺛﯾر ﻋن ھذا اﻟدﯾن ،ﻓﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟﻌل اﻟﺛﻣن أﻛﺑر ﻣن
اﻟدﯾن اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ وﻻ ﯾﺻل ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺎوي ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾن .13
وﯾﺳﻔر ﻣن ذﻟك أن ﻻ ﺗﻛون ھﻧﺎك ﺛﻣﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﻣدﯾن اﻟراھن .وﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع أراد
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻣن ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،وأن اﻻﺗﻔﺎق
ﯾﻌد اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺑﺎطﻼً أﯾﺎ ً ﻛﺎن اﻟﺛﻣن اﻟذي اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﯾﮫ.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن اﻻﺗﻔﺎق ﯾﻌد ﺑﺎطﻼً إذا ﻗﺿﻲ ﺑﺗﻣﻠك اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻋﯾﻧﺎ ً
أﺧرى ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﻣدﯾن اﻟراھن ﻋﻧد ﻋدم وﻓﺎﺋﮫ ﺑدﯾﻧﮫ اﻟﻣﺿﻣون .وﯾﺑطل ﻛل اﺗﻔﺎق ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد
ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ،ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب ﻟم ﯾﺟز اﻟﻣﺷرع
اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﻣن ﻗﺑل اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻋﻧد ﻋدم وﻓﺎء اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﺑﺎﻟدﯾن
اﻟﻣﺿﻣون ،وﻋد ھذا اﻹﺗﻔﺎق ﺑﺎطﻼً.
وﻋﻼوة ً ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺗﻘدم ،ﻓﻘد ذھب اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ ﺑطﻼن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن
ﻟﻠﻣﺎل اﻟﻣرھون ﺑوﺻﻔﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ً ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺄي اﺗﻔﺎق ﺑﯾن طرﻓﻲ ﻋﻘد اﻟرھن ﯾﺗﻣﻠك ﺑﻣوﺟﺑﮫ اﻟداﺋن
اﻟﻣرﺗﮭن اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﻋد ﺑﺎطﻼً اﺳﺗﻧﺎدا ً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة /2078ف 2ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ،
ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد أﻟﻐﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ) (11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 346
ﻓﻲ  2006/3/23وأﺣـل ﻣﺣﻠﮭﺎ اﻟﻣﺎدة  2348ﺑﻔﻘراﺗﮭﺎ اﻟﺛﻼث اﻟﺗﻲ ﻧظﻣت اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل
اﻟﻣرھون.
وﺣﯾث ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﻣﻛن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻧد إﺑرام ﻋﻘد اﻟرھن أو ﻻﺣﻘﺎً ،ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام
اﻟﻣﺿﻣون ،ﯾﺻﺑﺢ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻣﺎﻟﻛﺎ ً ﻟﻠﻣﺎل اﻟﻣرھون .وﺗﺣدد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣرھون ﯾوم ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﻣن
ﻗﺑل ﺧﺑﯾر ﺗﺧﺗﺎره اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أو اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺳﻌر رﺳﻣﻲ ﻟﻠﻣﺎل اﻟﻣرھون
ﺣﺳب وﺛﺎﺋﻖ رﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ،وأي اﺗﻔﺎق ﯾﺧﺎﻟف ﻣﺎ ﺗﻘدم
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ذﻟك ﯾﻌد ﻛﺄن ﻟم ﯾﻛن ،وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﻣﺑﻠﻎ اﻟدﯾن اﻟﻣﺿﻣون ،ﻓﺈن اﻟﻔرق ﯾﻌود
ﻟﻠﻣدﯾن إذا ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك داﺋﻧﯾن ﻣرﺗﮭﻧﯾن آﺧرﯾن ﯾﺳﺗطﯾﻌون ﺣﺟزه".
وﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﻧص اﻟﺳﺎﺑﻖ ،أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد أﺟﺎز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟداﺋن
اﻟﻣرﺗﮭن ﻟﻠﻣﺎل اﻟﻣرھون ﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺎ ً ﻛﺎن أم ﺣﯾﺎزﯾﺎً ،وﺳواء أﺑرم ھذا اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻧد ﺗﻛوﯾن ﻋﻘد اﻟرھن أم
ﻛﺎن ﻻﺣﻘﺎً ،وﻟﻛن وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺿواﺑط واﻟﺷروط ﻛﺄن ﯾﺣدد ﺛﻣن اﻟﻣﺎل وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة
 ،2348أي أن ﯾﻛون ﻣن ﻗﺑل ﺧﺑﯾر ﻗﺿﺎﺋﻲ أو ﺧﺑﯾر ﯾﺧﺗﺎره اﻟطرﻓﺎن ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﺛﻣن اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون
ﻋﻘﺎرا ً ﻛﺎن أم ﻣﻧﻘوﻻً ﻣﺣددا ً ﺣﺳب اﻟوﺛﺎﺋﻖ اﻟرﺳﻣﯾﺔ .14
وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك ،ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﻣن ﻗﺑل اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن
وﺑﺛﻣن ﯾﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ طرﻓﺎ ﻋﻘد اﻟرھن ﺳواء ﻛﺎن أﻛﺑر ﻣن اﻟدﯾن اﻟﻣﺿﻣون أو اﻗل ﻣﻧﮫ ،ﻋ ّد ﻛﺄن ﻟم ﯾﻛن
ﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة .ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻟﮭذا اﻟﺗﻌدﯾل أراد اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟرھن ﻋﻧدﻣﺎ
ﻗررﻋدم ﺑطﻼن ﻋﻘد اﻟرھن ﺑﺻورة ﻣطﻠﻘﺔ ،وﻋﻧد اﻗﺗراﻧﮫ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺗﻣﻠك اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون
ﻋﻧد ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺿﻣون.
وﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﻘد ﻗرر اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑطﻼن ھذا اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟم ﺗﺗﺣﻘﻖ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ
ﺣددﺗﮭﺎ ھذه اﻟﻣﺎدة وﻋ ّد اﻻﺗﻔﺎق ﺻﺣﯾﺣﺎ ً إذا إﻟﺗزم اﻟطرﻓﺎن ﺑﮭذه اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻷن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ذﻟك ﺗﺣﻘﯾﻖ
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن وﻋدم اﺳﺗﻐﻼﻟﮫ ﻣن ﻗِﺑل اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن .ﻓﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﺷﺗرط ﻋدم ﺗﺣدﯾد
ﺛﻣن اﻟﻣرھون ﻣن ﻗِﺑل طرﻓﻲ ﻋﻘد اﻟرھن ،ﺑل ﯾﺗم ﺗﺣدﯾده وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺣددھﺎ واﻟﺗﻲ ﺗوﻓر
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن .15
ﻓﯾﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ذﻟك ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺣﻘﻘت ھذه اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﺣﻘﻖ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣدﯾن اﻟراھن
وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ ﯾﺑﻘﻰ ﻋﻘد اﻟرھن ﺻﺣﯾﺣﺎً .ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ "ﻟم ﯾﺟﻌل اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ
ﺗﻣﻠك اﻟﻣرھون ﺑﺎطﻼً ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت وﺑﺻورة ﻣطﻠﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻗﺑل  ،2006/3/23ووﻓﻘﺎ ً
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ﻟﻠﻣﺎدة  2078اﻟﻣﻠﻐﯾﺔ ،وإﻧﻣﺎ ﺟﻌل ھذا اﻻﺗﻔﺎق وﻓﻖ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  2348ﺑﺎطﻼً
وﻛﺄن ﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺣددھﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻧب اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣدﯾن اﻟراھن".
وﻋﻠﯾﮫ،
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ﯾﻛون اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺎطﻼً ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﻣﻘﺎﺑل ﺛﻣن ﯾﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ طرﻓﺎ ﻋﻘد

اﻟرھن ﻋﻧد إﺑرام ﻋﻘد اﻟرھن ،أو ﺑﺛﻣن ﻣﺳﺎو ﻟﻠدﯾن اﻟﻣﺿﻣون ،أو اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺛﻣن ﯾﻘدر ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﻣﺎ
ﻧص ﻋﻠﯾﮫ ھذا اﻟﺗﻌدﯾل .إذ ﺗﻌد ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺎطﻠﺔ وﻛﺄن ﻟم ﺗﻛن ﻷﻧﮭﺎ ﺟﺎءت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺗﻲ رﺗﺑﮭﺎ
اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟرھن ،وﻣﻌدﻟﺔ ﻟﺣﻖ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ،ﻋﻧدھﺎ ﯾُﺑطل
ھذا اﻻﺗﻔﺎق.
ﻏﯾر أﻧﮫ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻟﻠﻣﺎل اﻟﻣرھون ﻋﻧد
ﺗﻛوﯾن ﻋﻘد اﻟرھن ،وﻟﻛن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﺑﻌد
ﺗﻛوﯾن ﻋﻘد اﻟرھن ،أي ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣﻖ ﻋﻠﻰ إﺑرام ﻋﻘد اﻟرھن ،ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﯾُﻌد
اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻼﺣﻖ ﻛﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟﻌﻘد اﻟرھن واﻋﺗﺑر اﻟﻌﻘد ﺑﺎطﻼً ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻣطﻠﻘﺎً.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻗﺑل ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون  346ﻟﺳﻧﺔ  2006ﻻﯾوﺟد
ﻧص ﺻرﯾﺢ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺻﯾر ھذا اﻻﺗﻔﺎق ،وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎن ﺑﻌض اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﺗﺻدوا ﻟذﻟك وذﻛروا
ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد ﺛﻣﺔ ﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ آﺛﺎر وﺟود ھذا اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﮭﺎ وذﻟك اﺳﺗﻧﺎدا ً
إﻟﻰ ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ،إذ ﯾﻌد اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﺑﺎطﻼً ﻓﻲ أي وﻗت ﺗم ﻓﯾﮫ اﻻﺗﻔﺎق
ﺳواء ﻛﺎن وﻗت إﺑرام ﻋﻘد اﻟرھن أم ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﯾزال اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾن ﻣﺎدام ﻟم
ﯾﻘم ﺑوﻓﺎء اﻟدﯾن اﻟﻣﺿﻣون.
وﻓﻲ ﺣﯾن ذھب رأي آﺧر ﻣن اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻰ أن ﺑطﻼن اﻻﺗﻔﺎق ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺑﻧص
ﺻرﯾﺢ ،ﻣﺎﻟم ﯾوﺟد ﻧص ﯾﻘﯾد ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻌد إﺑرام ﻋﻘد اﻟرھن ،ﻓﻼ ﯾوﺟد ﻣﺎ ﯾﻣﻧﻊ
ﻣن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﺑﻌد اﻧﻌﻘﺎد اﻟرھن.
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واﻻﺗﺟﺎه اﻷﺧﯾر أﺧذت ﺑﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارات ﻋدﯾدة ،إذ ﺣﻛﻣت ﺑﺻﺣﺔ
اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻼﺣﻖ ﻋﻠﻰ إﺑرام اﻟﻌﻘد ﻣﺳوﻏﺔ رأﯾﮭﺎ ﺑﺄن اﻟراھن ﺑﻌد ﺗﻛوﯾن ﻋﻘد اﻟرھن ھو أﻛﺛر ﺣرﯾﺔ ﻣﻣﺎ
ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻧد إﺑرام ﻋﻘد اﻟرھن ،وﻣن ﺛم ﻟن ﯾﻛون ﺗﺣت ﺿﻐط اﻟﻣرﺗﮭن واﺳﺗﻐﻼﻟﮫ ﻷن ﻋﻘد اﻟرھن
ﻗد اﻧﻌﻘد ،ﻟذا ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺳوغ ﻟﺗﻘﯾﯾد ﺣﻖ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرھون واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﻘﮫ.
أﻣﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﮫ ﺑﻌد ﺻدور ﻗﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑرﻗم  346ﻓﻲ  ،2006/3/23ﻓﺈن اﻷﻣر
اﺧﺗﻠف ﺣﯾث ﺟﺎزت اﻟﻣﺎدة  2348ﺻراﺣﺔً ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﺳواء
ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟرھن أم ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣﻖ ﺑﻌد إﺑراﻣﮫ ﺑﺷرط ﺗواﻓر اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ .أﻣﺎ ﻋﻧد
ﻋدم اﻟﺗﻘﯾﯾد ﺑﮭذه اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ،ﻓﺈن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣرھون ﯾﻌد ﺑﺎطﻼً وﻛﺄن ﻟم ﯾﻛن ﺳواء اﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ
ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟرھن أم ﺑﻌد إﺑراﻣﮫ.
وﻟﻛن ﺛﻣﺔ ﺳؤال ﯾطرح ﻧﻔﺳﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﺳﺎط ھذا اﻟﺑﺣث أﻻ وھو ،ﻣﺎھو ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ )اﻟﻣﺎل
اﻟﻣرھون(؟ ھل اﺗﺟﮫ ﺑﻣﺎ اﺗﺟﮭت اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟرھن وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ أم
أﻧﮫ ﺳﻠك ﺳﺑﯾل اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻔرﻧﺳﻲ؟
ﻓﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾرى اﻟﺑﺎﺣذ أن ﻻﺑد ﻣن اﻹطﻼع واﻟﺗﻣﻌن ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ
اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼﻟﮫ أﻧﮫ ﺧرج ﻋن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟرھن ﻓﻲ ﻗﺎﻧون
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ وأﺟﺎزت ﻟﻠﻣﺿﻣون ﻟﮫ أن ﯾﺗﻣﻠك اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﻛﻠﯾﺎ ً أو ﺟزﺋﯾﺎ ً ﻻﺳﺗﯾﻔﺎء ﺣﻘوﻗﮫ.
وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك ،أن اﻟﻣﺷرع اﻻﻣﺎراﺗﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺳﻠك
اﻟطرﯾﻖ اﻟذي اﺗﺟﮫ ﺑﮫ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺟواز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ،إﻻ أن
اﻟﻣﺷرع اﻻﻣﺎراﺗﻲ ﻟم ﯾوﺿﺢ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺳﯾﺗم
ﺷرح ذﻟك ﺗﻔﺻﯾﻼً ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ.
وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘول ،ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﺑﺎﺣث ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻖ ،أن ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ
ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺗﺎﺗﺎ ً ﻋن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﺑطﻼن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣرھون ،ﻓﺎﻷول ﻻ
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ﯾﺟﻌل اﻟﺑطﻼن ﻣﺻﯾرا ً ﻟﮭذا اﻻﺗﻔﺎق وإﻧﻣﺎ ﺻ ّﺢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون،
ﺣﯾث أﺟﺎز اﻻﺗﻔﺎق ﺳواء ﻛﺎن ﺗﻣﻠك اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﻛﻠﯾﺎ ً أم ﺟزﺋﯾﺎً .ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،ﺟﻌل
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣرھون ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎطﻼً ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت وﺑﺻورة ﻣطﻠﻘﺔ.
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﯾﻌد اﻻﺗﻔﺎق اﻟذي ﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻌدﻻً
ﻟﺣﻖ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﻋﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺗﻠك ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ .وﻗد ﯾؤﺛر ھذا اﻟﺑطﻼن ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟرھن ،وھذا ﻣﺎ ﺳﯾﺗم
اﻟﺑﺣث ﻓﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺗﺎﻟﻲ.

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :أﺛر ﺻﺣﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺣل اﻟرھن
ﺑﺎﻟﺗﻣﻌن ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟرھن وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،ﻓﻘد
ﺗﺑﯾن أن ﺷرط ﺗﻣﻠك اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻟﻣﺣل اﻟرھن ﯾﻌد ﺑﺎطﻼً ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻣطﻠﻘﺎ ُ أﯾﺎ ً ﻛﺎن ﺷﻛﻠﮫ ،وأﯾﺎ ً ﻛﺎن ﻣﺑﻠﻎ
اﻟدﯾن ،وﺳواء ﻓرض اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻣن ﻣﺛل ھذا اﻟﺷرط ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن أم ﻗﺑﻠﮫ اﻷﺧﯾر ﺑﻣﺣض
إرادﺗﮫ  ،ﻓﯾﻌد ھذا اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺎطﻼً ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ ﻟﻘﺎﻋدة آﻣرة ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻻﻣﺎراﺗﻲ ﻗد ﻧظم ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ
وھﻲ اﺗﺑﺎع إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﻣﺣل اﻟرھن وﺟﻌل ھذه اﻹﺟراءات ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘواﻋد آﻣرة ﻻ ﯾﺟوز
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ ،وﻛل اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ﯾﻌد ﺑﺎطﻼً ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻣطﻠﻘﺎً.
وﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (1420ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﮭﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم ) (5ﻟﺳﻧﺔ
 1985ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﻣﻔﺎده أن اﻟﺷرط ﺑﺎﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك
اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻟﻣﺣل اﻟرھن ﯾﺑطل وﻟو ﺗم ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻻﺣﻖ ،وﻛذﻟك ﯾﺑطل اﻟﺷرط أﯾﺎ ً ﻛﺎن ﺷﻛﻠﮫ أو ﺣﺗﻰ
أﻟﻔﺎظﮫ ،طﺎﻟﻣﺎ أﻧﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف ﯾؤدي إﻟﻰ ذات اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣرﺟوة ،وھﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
ﻹﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،وﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺑطل اﻟﺷرط اﻟذي ﯾﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه أن ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟداﺋن
اﻟﻣرﺗﮭن ﻟﻣﺣل اﻟﺷﻲء اﻟﻣرھون.
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وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻷﺻل أن اﻟﺑطﻼن ﯾﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﺷرط دون اﻟرھن ذاﺗﮫ ،إذ ﯾﺑﻘﻰ
اﻟرھن ﺻﺣﯾﺣﺎ ً وﯾﺑطل اﻟﺷرط وﺣده ،وذﻟك ﻧظرا ً وطﺑﻘﺎ ً ﻟﻧظرﯾﺔ اﻹﻧﻘﺎص )اﻟﺑطﻼن اﻟﺟزﺋﻲ( واﻟذي
ﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺷرع ﺻراﺣﺔً ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (206ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،وﺑذﻟك ﻓﺎﻷﻣر ﻓﯾﻛون
ﻟﻠداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﻣﺣل اﻟرھن وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ.
وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ،ﻓﺈن ﺑطﻼن اﻟﺷرط ﻓﻘد ﯾﺑطل اﻟرھن ﻛﻛل ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗم إﺛﺑﺎت أن
اﻟﺷرط ھو اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ،وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻔﻘد اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﺑﺻﻔﺗﮫ ﻛداﺋن ﻣرﺗﮭن وﻻ ﯾﺑﻘﻰ
ﺳوى ﺑﺻﻔﺗﮫ ﻛداﺋن ﻋﺎدي.
وھﻧﺎك ﺛﻣﺔ ﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺑطﻼن ھذا اﻟﺷرط وﺗرﺟﻊ ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات ،ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻗد
ﺧﺷﻲ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أن ﯾﺳﺗﻐل اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﻓﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗد ﯾﻔرض اﻷول ﻋﻠﻰ اﻷﺧﯾر
ﺷروط ظﺎﻟﻣﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﯾﻘﺑﻠﮭﺎ اﻷﺧﯾر ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ .وذﻟك ﻧظرا ً ﻟوﺟود اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﻓﻲ ﻣرﻛز
اﻗﺗﺻﺎدي ﺿﻌﯾف ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ،وإن ﻗﺑوﻟﮫ ﻣن ﻣﺛل ھذا اﻟﺷرط اﻟذي ﯾﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﮫ ﺷﺑﮭﺔ
اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ،وﻛﻣﺎ ﯾﺛﯾر اﻟﺷك ﺣول اﻧﺗزاع رﺿﺎﺋﮫ وذﻟك ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻹﻛراه .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم
ﯾﺗرك اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺗواﻓر ھذا اﻹﻛراه واﻻﺳﺗﻐﻼل ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة ،ﺑل
اﻓﺗرض ﺗواﻓرھﻣﺎ ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﯾﺷﺗرط اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻣن ﻣﺛل ھذا اﻟﺷرط اﻓﺗراﺿﺎ ﻻ ﯾﻘﺑل اﺛﺑﺎت
اﻟﻌﻛس.
ﻛﻣﺎ وأن ﺿﻐط اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺎل ﺗدﻓﻊ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن إﻟﻰ ﻗﺑول ﻣﺛل ھذا اﻟﺷرط رﻏﻣﺎ ً ﻋن
إرادﺗﮫ ،وﯾزﯾد ﺧطورة ھذا اﻟﺷرط أن اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﯾﻘﺑل ھذا اﻟﺷرط اﻋﺗﻘﺎدا ً ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء
ﺑﺎﻟدﯾن اﻟﻣﺿﻣون واﺣﺗﻔﺎظﮫ ﺑﺎﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون .ﻓﺈذا ﺗﻌذر ﻋﻠﯾﮫ ﻟﺳﺑب أو ﻵﺧر اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟدﯾن وﺧﺎﺑت
ﺗوﻗﻌﺎﺗﮫ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻔﻘد اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون ﻣﻘﺎﺑل اﻟدﯾن اﻟذي ﯾﻘل ﻓﻲ ﻣﻘداره ﻋﺎدة ً ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣل
اﻟﻣرھون.
وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ،ﻓﺈن ھذا اﻟﺷرط ﯾﺧﺎﻟف اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي أﻗﺎﻣﮫ اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم ،وھو ﺗﻧﻔﯾذ ﺗ ّم ﺗﻧظﯾﻣﮫ ﺑﻘواﻋد آﻣر ،ﻓﻼ ﯾﺟوز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ .ﻛﻣﺎ
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أن اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ راﻋﻰ ﻋﻧد ﺗﻧظﯾﻣﮫ ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ ذوي اﻟﺷﺄن .ﻓﺈذا
اﺷﺗرط اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن أن ﯾﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﻋﻧد ﻋدم وﻓﺎء اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﻟﻠدﯾن اﻟﻣﺿﻣون
ﺑﺎﻟرھن ،ﻓﺈن ھذا اﻟﺷرط ﯾؤدي ﺣﺗﻣﺎ ً إﻟﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺗوازن اﻟذي أورده اﻟﻣﺷرع ﺑﯾن اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن
واﻟﻣدﯾن اﻟراھن وﺑﻘﯾﺔ اﻟداﺋﻧﯾن .وﺑدﯾﮭﺎ ً ﻓﮭو ﺗوازن ﯾﺣﻘﻖ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف ،ﻓﻣﺛﻼً ﻋﻧد ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺎل
اﻟﻣرھون ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ ﯾﺿﻣن ﻟﻠﻣدﯾن اﻟراھن أن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﺛﻣن ﻓﺎﻷﻣر اﻟذي ﯾﺣﻘﻖ ﻣﺻﻠﺣﺗﮫ
وﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﻘﯾﺔ اﻟداﺋﻧﯾن .وھو أﻣر ﻗد ﻻ ﯾﺗوﻓر ﺣﯾﻧﮭﺎ ﻋﻧد ﺗﻣﻠك اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻟﻠﻣﺎل اﻟﻣرھون ﻋﻧد ﻋدم
ﺳداد اﻟدﯾن.
ﻛﻣﺎ وأن ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ ﯾﺿﻣن ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟداﺋﻧﯾن اﻟﻣرﺗﮭﻧﯾن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ
اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣن ﺛﻣن اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﺑﻌد اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن اﻷول ﻟﺣﻘﮫ وﻛ ٍل ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻣرﺗﺑﺗﮫ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ
ﯾؤدي اﺷﺗراط اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون إﻟﻰ إﺧراج ھذا اﻟﻣﺎل ﻣن اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌﺎم ﻟﻠداﺋﻧﯾن
اﻟﻣرﺗﮭﻧﯾن اﻵﺧرﯾن اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺧل ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﺎﻟﺗوازن اﻟذي أراده اﻟﻣﺷرع ﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ ذوي اﻟﺷﺄن
ﺟﻣﯾﻌﺎً.
وﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ،ﻓﻔﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﺟﺎزت اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون وﻟﻛن
ﺑﻌد ﺣﻠول أﺟل اﻟدﯾن أو ﻗﺳط ﻣﻧﮫ أي أن ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﯾﻧزل اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﻋن اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون
وﻓﺎ ًء ﻟدﯾﻧﮫ .ﻓﺎﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻹﺑطﺎل ﺷرط اﻟﺗﻣﻠك ھو ﺧﺷﯾﺔ اﻟﻣﺷرع ﻣن أن ﯾﺳﺗﻐل اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن إﻟﻰ اﻟﻣﺎل ﻓﯾﻔرض ﻋﻠﯾﮫ ﺷروط ظﺎﻟﻣﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﯾﻘﺑﻠﮭﺎ ﻟوﻻ ﺿﻐط اﻟﺣﺎﺟﺔ ،ﻓﯾﻧﺗزع
رﺿﺎﺋﮫ ﺑﺎﻻﻛراه.
أﻣﺎ ﺑﻌد ﺣﻠول أﺟل اﻟدﯾن ،ﻓﺈن ﺷﺑﮭﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻟﻠﻣدﯾن اﻟراھن ﺗﻧﺗﻔﻲ ﺣﯾﻧﮭﺎ
وﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﺣﯾﻧﺋذ أن ﯾﻘرر ﺑﺣرﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ودون أدﻧﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن.
ﻓﻘد ﯾرى اﻟﻣدﯾن اﻟراھن أن اﻟﺛﻣن اﻟذي ﺳﯾﺑﺎع ﺑﮫ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ ﻟن ﯾزﯾد ﻋن
ﻣﺑﻠﻎ اﻟدﯾن ﻓﯾواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻌﮫ ﻟﻠداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻣﻘﺎﺑل اﻟدﯾن اﻟﻣﺿﻣون ﺑﺎﻟرھن وﺗوﻓﯾرا ً ﻟﻠوﻗت واﻟﺟﮭد
واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﮭﺎ إﺟراءات اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ ،وﻣﺎ ﻧزول اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﻋن اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون
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ﻧظﯾر اﻟدﯾن إﻻ وﻓﺎء ﺑﻣﻘﺎﺑل ،ﺑل ﯾﺟوز ﻟﻠﻣدﯾن اﻟراھن أن ﯾﺗﻔﻖ ﻣﻊ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻋﻠﻰ أن ﯾﺑﯾﻊ ﻟﮫ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﺑﺛﻣن أﯾﺎ ً ﻛﺎن ﺳواء أﻛﺑر أو ﻣﺳﺎ ٍو أو أﻗل ﻣن اﻟدﯾن اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻓﺈن اﻟراھن ﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟظروف ﻟن ﯾﻛون ﺗﺣت ﺿﻐط اﻟﺣﺎﺟﺔ ،ﻓﻘد اﺳﺗﺣﻖ اﻟدﯾن وﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻣﺗﻧﻊ
ﻋن اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن إن رﻏب ﺑذﻟك ،وﯾطﻠب ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون وﻓﻘﺎ ً ﻟﻺﺟراءات اﻟﺗﻲ
ﻗررھﺎ اﻟﻘﺎﻧون.
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻠم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﺳﺎﺑﻖ ،وإﻧﻣﺎ ﻗررت ﻧص اﻟﻣﺎدة 1420
ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﮭﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن "وﯾﺑطل اﻟﺷرط ﻛذﻟك وﻟو ﺗم
ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻻﺣﻖ" ،ﻓﺎﻟﺷرط ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﺎطل ﺳواء ورد ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟرھن ذاﺗﮫ أم ورد ﻓﻲ اﺗﻔﺎق
ﻻﺣﻖ دون ﺗﻔرﻗﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻠت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري ﺑﯾن اﻟﺷرط اﻟذي ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮫ
ﻗﺑل ﺣﻠول اﻷﺟل أو اﻟذي ﯾواﻓﻖ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﺑﻌد ﺣﻠول اﻷﺟل ،ﻓﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺟﺎءت
ﻋﺎﻣﺔ ،ﺑﺣﯾث ﯾﺷﻣل اﻻﺗﻔﺎق ﻗﺑل ﺣﻠول اﻷﺟل أو ﺑﻌد ﺣﻠول اﻷﺟل ،وأن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻼﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد
اﻟرھن ﻗد ﯾﻘﻊ ﻗﺑل ﺣﻠول اﻷﺟل أو ﺑﻌده وھو ﺑﺎطل ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن.
واﻟﺣﻛم اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وھو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻌدم ﺟواز
ﻏﻠﻖ اﻟرھن اﺳﺗﻧﺎدا ً ﻟﻘول اﻟرﺳول" :ﻻ ﯾُﻐﻠﻖ اﻟرھن ھو ﻟﺻﺎﺣﺑﮫ اﻟذي رھﻧﮫ ﻟﮫ ﻏﻧﻣﺔ وﻋﻠﯾﮫ ﻏرﻣﺔ"
وﻋدم ﺟواز ﻏﻠﻖ اﻟرھن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ﺳواء ﺗم اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺷرط اﻟﺗﻣﻠك ﻗﺑل ﺣﻠول
اﻷﺟل أم ﺑﻌده ،ﻓﺎﻟﺷرط ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺑﺎطل ،وھو اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤﻛد أن اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻗد ﻗﺻد
اﻷﺧذ ﺑﻘﺎﻋدة ﻋدم ﺟواز ﻏﻠﻖ اﻟرھن ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﮭﺎ ﻛﻣﺎ ھو اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص
ﻋﻠﻰ ﺟواز ﺷرط اﻟﺗﻣﻠك إذا ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌد ﺣﻠول أﺟل اﻟدﯾن.
وﯾﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﺑﺎﺣث ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻖ ،أن ﺷرط ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻓﺎء ھو ﺷرط ﺑﺎطل
ﺳواء ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟرھن ذاﺗﮫ أم ﺗم اﺗﻔﺎق ﻻﺣﻖ ،وﺳواء ﻛﺎن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻼﺣﻖ ﻗﺑل ﺣﻠول
أﺟل اﻟدﯾن أم ﺑﻌده ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺷرط اﻟﺗﻣﻠك ﺿﺎرا َ ﺑﺎﻟراھن أم ﻻ ،ﻓﻘد ﻻ ﯾﻛون ﺷرط اﻟﺗﻣﻠك ﺿﺎرا َ

21

ﺑﺎﻟﻣدﯾن اﻟراھن ،وﻗد ﯾﻘﺑﻠﮫ ﺑﻣﺣض إرادﺗﮫ دون ﺗوﻓر أدﻧﻰ ﺷﺑﮭﺔ ﻟﻼﻛراه أو ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل ،وﻣﻊ ذﻟك ﯾﻌد
ھذا اﻟﺷرط ﺑﺎطﻼً ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال أﯾﺎ ً ﻛﺎن ﺷﻛل اﻟﺷرط أو وﻗت اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮫ .17

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﺑﻐﯾر طرﯾﻖ
اﻟﻘﺿﺎء
إن ﺗﻧﻔﯾذ إﻟﺗزام اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﯾﻛون ﺑﻣﺣض إرادﺗﮫ وھذا ھو اﻷﺻل ،ﻓﺈن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن رھن
اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون ھو ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﻟﻠدﯾن ،وأﯾﺿﺎ ً اﻟطرﯾﻖ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻻﻧﻘﺿﺎء إﻟﺗزاﻣﮫ واﻟوﻓﺎء
ﺑﺎﻟدﯾن اﻟﻣﺿﻣون ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻘوم اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﻣن ﺟراء ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ذﻟك اﻹﻟﺗزام اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﺗﻘﮫ دون ﺗدﺧل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻟذﻟك ﺧول اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣﻘوق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻛﻼ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن واﻟﻣدﯾن
اﻟراھن اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ دون أن ﯾﺗدﺧل اﻟﻘﺿﺎء ﺑذﻟك.
وﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ھذا اﻟﻣطﻠب ﺳﯾﺗطرق ﺑداﯾﺔً إﻟﻰ ﻣوﻗف ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً
ﻹﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﺑﻐﯾر طرﯾﻖ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻷول ،وأﻣﺎ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺳﯾﺧﺻص ﻟﻣوﻗف ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻹﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل
اﻟﻣرھون ﺑﻐﯾر طرﯾﻖ اﻟﻘﺿﺎء.

اﻟﻔرع اﻷول :ﻣوﻗف ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ
وﻗﺑل اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣوﻗف ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،ﻻﺑد ﻣن طرح ﺳؤاﻻً أﻻ وھو ھل ﯾﺟوز
ﻟﻠداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن اﺷﺗراط ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﻟﻌدم اﻟوﻓﺎء ودون اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑذﻟك.
ﻓﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ھو أن ﯾﻘﻊ ﺑﺎطﻼً ﻛل اﺗﻔﺎق ﯾﺟﻌل ﻟﻠداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن اﻟﺣﻖ ﻋﻧد ﻋدم اﺳﺗﯾﻔﺎء
اﻟدﯾن وﻗت ﺣﻠول أﺟﻠﮫ ﻓﻲ أن ﯾﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل اﻟرھون ﻧظﯾر ﺛﻣن ﻣﻌﻠوم أﯾﺎ ً ﻛﺎن اﻟﺛﻣن أو أن ﯾﺑﯾﻌﮫ دون
ﻣراﻋﺎت اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون وﻟو ﻛﺎن ھذا اﻻﺗﻔﺎق ﻗد أﺑرم ﺑﻌد اﻟرھن .18

 17ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ زھرة ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .448-442
 18أﻧور اﻟﻌﻣروﺳﻲ ،اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،2003 ،اﻟﺻﻔﺣﺔ -162
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ﻓﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (1480ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدھﺎ
أن ﯾﺳري أﺣﻛﺎم اﻟرھن اﻟﺣﯾﺎزي وﻓﻖ ﻣﺎﺟﺎء ﺑﮫ أﺣﻛﺎم اﻟرھن اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ) (1420ﻓﻣن
اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (1420ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﻋﻠﻰ أن " -1إذا اﺷﺗرط ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟرھن
اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ ﺗﻣﻠﯾك اﻟﻌﯾن اﻟﻣرھوﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل دﯾﻧﮫ إن ﻟم ﯾؤده اﻟراھن ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻣﻌﯾن وإذا اﺷﺗرط ﺑﯾﻌﮭﺎ
دون ﻣراﻋﺎت اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﺎﻟرھن ﺻﺣﯾﺢ واﻟﺷرط ﺑﺎطل -2 .وﯾﺑطل اﻟﺷرط ﻛذﻟك وﻟو ﺗم
ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻻﺣﻖ".
وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﻼ ﯾﺟوز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﺗﻣﻠك اﻟداﺋن اﻟﻣرھن ﻟﻠﻣﺎل اﻟﻣرھون أو
أي ﻣﺎل آﺧر ﻣﻣﻠوﻛﺎ ً ﻟﻠﻣدﯾن اﻟراھن ﻟﻌدم وﻓﺎء اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﺑﺎﻟدﯾن ،واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻛﻣﺎ ﺗم ذﻛره
ﺳﺎﻟﻔﺎ ً إﻟﻰ أن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻟﻠﻣدﯾن اﻟراھن وﺣﺎﺟﺗﮫ ﻟﻠدﯾن ،ﻓﻠذﻟك ﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع
ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ وﺣﻣﻰ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﻣن ﻣﺛل ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﻐﻼل ،ﻛﻣﺎ واﻋﺗﺑر أن ھذه اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﮭﺎ ﻟﻠﻣدﯾن اﻟراھن ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻻ ﯾﺟوز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ ،وأﺑطل ﻛل اﺗﻔﺎق ﯾﺧﺎﻟف
ذﻟك وأن ھذا اﻻﺗﻔﺎق ﯾﻌد ﺑﺎطﻼً ﺣﺗﻰ ﻟو ورد ﻓﻲ ورﻗﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻌﻘد اﻟرھن.
واﻟﺑطﻼن اﻟﻣﻘرر ﻻ ﯾﺻﯾب ﻋﻘد اﻟرھن ذاﺗﮫ وإﻧﻣﺎ ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻘط ﺑﺎﻟﺷرط إﻻ إذا ﺗﺑﯾن أن ﺷرط
اﻟﺗﻣﻠك ھو اﻟداﻓﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻹﺑرام ﻋﻘد اﻟرھن ،ﻋﻧدﺋذ ﯾﺑطل اﻟﻌﻘد واﻟﺷرط ﻣﻌﺎ ً.19
ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﺑﺎﺣث ﻣﻣﺎ ﺗم ذﻛره ،أن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻟم ﯾﻌطﻲ
اﻟﺣﻖ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون أﯾﺎ ً ﻛﺎﻧت اﻟظروف ،وﻟم ﯾﻌطﻲ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ أن ﯾﺗم اﻟﺗﻧﻔﯾذ دون
اﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ رﺳﻣﮭﺎ وﺳﯾﺗم دراﺳﺗﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ.

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣوﻗف ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ
وﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (26ﻣن ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (4ﻓﻲ ﺷﺄن ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ
اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أن " -1ﯾﺟوز أن ﯾﺗﻔﻖ اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ واﻟﺿﺎﻣن ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠﯾك اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ
 19أﻧس ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﻐﻔﺎر ﺳﻼﻣﺔ ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻻﻣﺎراﺗﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر -دار ﺷﺗﺎت ﻟﻠﻧﺷر  ،ﻣﺻر -اﻻﻣﺎرات ،2017 ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .107
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ﻟﻠﻣﺿﻣون ﻟﮫ ﻛﻠﯾﺎ ً أو ﺟزﺋﯾﺎ ً ﻻﺳﺗﯾﻔﺎء ﺣﻘوﻗﮫ -2.ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ إﺷﻌﺎر أﺻﺣﺎب اﻟﺣﻘوق اﻷﺧرى
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣﺷﮭرة ﻓﻲ اﻟﺳﺟل -3.ﯾﺣﻖ ﻷي ﺷﺧص ﻟﮫ ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ اﻻﻋﺗراض
ﻟﻠﻣﺿﻣون ﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻋرض ﺗﻣﻠك اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﻻﺳﺗﯾﻔﺎء اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺿﻣون وﻓﻖ أﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺎدة وذﻟك
ﺧﻼل ) (10ﻋﺷرة أﯾﺎم ﻋﻣل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺑﻼﻏﮫ ﻋرض اﻟﺗﻣﻠك -4.ﯾﺟب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ أي
ﺷﺧص ﻟﮫ ﺣﻘوق ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋرض ﺗﻣﻠك اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﻻﺳﺗﯾﻔﺎء اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺿﻣون ﺑﻣوﺟب
أﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺎدة ﺧﻼل ) (10ﻋﺷرة أﯾﺎم ﻋﻣل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺑﻼﻏﮫ ﻋرض اﻟﺗﻣﻠك.
 -5ﻟﻠﻣﺿﻣون ﻟﮫ أن ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ أي اﻋﺗراض ﺧﻼل ) (10أﯾﺎم ﻋﻣل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﻘدﯾﻣﮫ ﻟﻼﻋﺗراض وﯾﻌﺗﺑر ﻗرارھﺎ ﺑﮭذا اﻟﺷﺄن ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ً وﻻ ﯾﻘﺑل اﻟطﻌن ﺑﺄي طرﯾﻖ ﻣن طرق اﻟطﻌن.
 -6إذا ﻟم ﯾﻘدّم أي اﻋﺗراض ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﺗﻣﻠك ﻟﻠﻣﺿﻣون ﻟﮫ أو ﺣﺻل اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ) (4ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ،ﯾﺟوز ﻟﮫ ﺗﻣﻠك اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﻛﻠﯾﺎ ً أو ﺟزﺋﯾﺎ ً اﺳﺗﯾﻔﺎ ًء ﻟﻼﻟﺗزام
اﻟﻣﺿﻣون -7.إذا ﻟم ﯾﻣﺎرس اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ وﻓﻖ أﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧد ) (5ﻣن ھذه
اﻟﻣﺎدة أو ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺑول اﻻﻋﺗراض ﯾﺗم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون".
وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ ﻟﺣﻘﮫ ﻣن أھم اﻟﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ،ﺑل اﻟﮭدف ﻣن
اﻟرھن ذاﺗﮫ ،ﻓﺎﻟرھن وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺿﻣﺎن اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ ﻟﺣﻘﮫ ،ﻓﻘد
ﺧول اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺗﻣﻠﯾك اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺗﻣﻠﯾك ﻛﻠﯾﺎ ً أم ﺟزﺋﯾﺎً ،وﻟﻛن ﻓﯾﻣﺎ ﻻ
ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺣﻘوق اﻟﻐﯾر ﻓﯾﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن اﻟﻐﯾر ﯾﺗﻣﻠك اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ،ﻓﻘد ﻧظم اﻟﻣﺷرع ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻋﺗراض اﻟﻐﯾرﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠﻛﮫ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺔ ﺧﻼل ﻣدة ﻋﺷرة أﯾﺎم ﻋﻣل وذﻟك ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺷﮭﺎر ﻋرض ﺗﻣﻠك
اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻟﻠﻣﺣل اﻟﻣرھون.
وﻛﻣﺎ وﯾرى أن اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ ﻟﺣﻘﮫ ھو ﻣن أھم ﺣﻘوﻗﮫ اﻟﺗﻲ ﯾﺧوﻟﮭﺎ ﻟﮫ اﻟﺿﺎﻣن أو
اﻟﻣﺿﻣون ﻋﻧﮫ وھو اﻟﺷﺧص اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺿﻣون إذا ﻟم ﯾﻛن ﺿﺎﻣﻧﺎ ً ،وإذا ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺿﻣون ﻟﮫ
أن ﯾﺳﺗوﻓﻲ ﺣﻘﮫ اﻟﻣﺿﻣون ﺑﺎﻟرھن ،ﻓﻠم ﯾرﺳم اﻟﻣﺷرع أو ﯾﻔرض طرﯾﻘﺎ ً ﻣﻌﯾﻧﺎ ً ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻔﯾﺎء ﺣﻘﮫ ،ﺑل
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ﺗرك ﺣرﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر وﺳﯾﻠﺔ اﻻﺳﺗﯾﻔﺎء وھﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن طرﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ
ﻟﻠﻣﺿﻣون ﻟﮫ ،ﻓﺎﻟﻣﺷرع ﯾرﻓض ﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻏﻠﻖ اﻟرھن ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﻋطﻰ اﻟﻣﺷرع ﺣرﯾﺔ
اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻣﻠﯾك اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ.
وﺑﻌد اﻟﺗﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﮫ اﻷوﻟﻰ ﻟم ﯾﺑﯾن
ﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ إن ﺗم اﻹﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ واﻟﺿﺎﻣن ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠﯾك اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﻣﺿﻣون ﻟﮫ ﻛﻠﯾﺎ ً أو
ﺟزﺋﯾﺎ ً ﻻﺳﺗﯾﻔﺎء ﺣﻘوﻗﮫ ھل ﺧﻼل ﻧﻔﺎذ ﺣﻖ اﻟرھن أم ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟدﯾن اﻟﻣﺿﻣون ،ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (26ﻣن ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (20ﻟﺳﻧﺔ  2016ﻓﻲ ﺷﺄن رھن اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ
ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻟدﯾن واﻟذي ﺗم إﻟﻐﺎﺋﮫ ،وﺑﯾن أن اﻹﺗﻔﺎق ﻗد ﯾﺗم ﺧﻼل ﻧﻔﺎذ ﺣﻖ اﻟرھن أم ﯾﺗم ﻋﻧد اﺳﺗﺣﺎق اﻟدﯾن
اﻟﻣﺿﻣون.
وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن رﺑﻣﺎ اﻟﻣﺷرع ﺳﮭﻰ ﻓﻲ ھذا اﻷﻣر ﺣﯾث أن ﯾﺟوز اﻹﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﻛل ﻣن
اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ واﻟﺿﺎﻣن ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠﯾك اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﻣﺿﻣون ﻟﮫ ﻛﻠﯾﺎ ً أو ﺟزﺋﯾﺎ ً ﻻﺳﺗﯾﻔﺎء ﺣﻘوﻗﮫ ﺳواء ﻛﺎن
ﺧﻼل ﻧﻔﺎذ ﺣﻖ اﻟرھن أم ﺧﻼل اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟدﯾن اﻟﻣﺿﻣون.

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﻟﻠﻣﺎل اﻟﻣرھون
ﺳﯾﺗﻧﺎول ھذا اﻟﻣﺑﺣث ﻓﻲ ﻣطﻠﺑﯾن ،ﯾﻌرض ﻓﻲ أوﻟﮭﻣﺎ أﺣﻛﺎم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺎل
اﻟﻣرھون ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻓﺎء ،وﯾﻌرض ﻓﻲ ﺛﺎﻧﯾﮭﻣﺎ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﻟﻠﻣﺎل
اﻟﻣرھون.

اﻟﻣطﻠب اﻷول :أﺣﻛﺎم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ﻟﻠﻣﺎل اﻟﻣرھون
إن ﻣﺿﻣون ھذا اﻟﺷرط ھو اﻧﮫ ﺑﻣﻌﻧﻰ إذا أﺣل أﺟل اﻟدﯾن دون وﻓﺎء اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﺑذﻟك ﻓﺈﻧﮫ
ﯾﻛون ﻟﻠداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن أن ﯾﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون دون اﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ رﺳﻣﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون،
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻛﺄن ﯾﺗﻔﻖ اﻟطرﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون ﺑﻐﯾر اﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ أي دون اﻟﺗﻘﯾد
ﺑﺎﻻﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎً ،وﻗد أطﻠﻖ اﻟﻔﻘﮫ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺷرط ﻣﺳﻣﻰ أﻻ وھو "اﻟطرﯾﻖ
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اﻟﻣﻣﮭد" وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﺑﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون ﺑطرﯾﻖ أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ وﯾﺳر وﻛذﻟك
أﻗل ﺗﻌﻘﯾدا ً ﻣن اﻟطرﯾﻖ اﻟﻣرﺳوم ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً واﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﻓﯾﮫ ﺑﻌض اﻟﻘﯾود اﻹﺟراﺋﯾﺔ وﻣواﻋﯾد ﯾﻧﺑﻐﻲ
اﻻﻟﺗزام ﺑﮭﺎ ،وﻏﺎﯾﺔ ذﻟك ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﺛﻣن ﻟﻠﻣﺑﯾﻊ .20
إذا ً ﻣﺎ ھو ﻣﻧظور اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن أن ﯾﻘوم ﺑﺑﯾﻊ
اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون .وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺳﻧﺑﯾن ﺻﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺑﯾﻊ اﻟﻣرھون ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻓﺎء.
ﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﯾﮫ ،أن اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ﻗد ﯾﺗﺿﻣن ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟرھن ذاﺗﮫ أو ﻗد ﯾﻠﺣﻖ ﺑﮫ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ اﻟداﺋن
اﻟﻣرﺗﮭن ﺑﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟدﯾن اﻟﻣﺿﻣون ﻋﻧد ﺣﻠول أﺟل اﻟدﯾن ودون اﺗﺑﺎع
اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو دون اﻹﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ طرﯾﻖ اﻟﻘﺿﺎء ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗد ﯾﺗم ﺑﯾﻌﮫ ﺑﺳﻌر أﻗل ﻣﻣﺎ ھو ﻓﻲ
اﻷﺻل ،ﻓﮭل رﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ طرﯾﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻓﺎء؟ وھل
ﻋﺎر ﻣن اﻟﺻﺣﺔ أم أﻧﮫ إﺟرا ًء ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ،وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺳﯾﻘﺳم اﻟﺑﺎﺣث ھذا
اﻹﺟراء اﻟذي ﺗم ﻓﯾﮫ ٍ
اﻟﻔرض إﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟﺗﯾن ،وﺳﯾﺗطرق ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﻣوﻗف اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻻﻣﺎراﺗﻲ ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺳﯾﺗﻧﺎول ﻓﯾﮭﺎ ﻣوﻗف ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ.
اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷوﻟﻰ :ﻣوﻗف اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻻﺗﺣﺎدي
إن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻗد ﻗرر ﻋدم ﺟواز ﻏﻠﻖ اﻟرھن ،وأن ھذه اﻟﻘﺎﻋدة ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن
اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻟﻘد اﻋﺗﺑر اﻟﻣﺷرع أن اﺗﻔﺎق ﻛل ﻣن اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن و اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ
اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﯾﻌد ﻣن ﻗﺑﯾل ﻏﻠﻖ اﻟرھن ،وﯾﻌﻧﻲ ﻋدم اﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﮭﺎ
ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،وﯾﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺷرط اﻟطرﯾﻖ اﻟﻣﻣﮭد ،وﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك
اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون ﺑﻐﯾر اﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ أي دون اﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟواﺟﺑﺔ ﻓﻲ
اﻟﺑﯾوع اﻟﺟﺑرﯾﺔ.

 20طﺎرق ﻋﻔﯾﻔﻲ ﺻﺎدق أﺣﻣد ،اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻺﺻدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،ا ﻟﻘﺎھرة ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،
 ،2020اﻟﺻﻔﺣﺔ .137-136
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وﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣر ،أن ھذا اﻟﺷرط ﯾﺣﻘﻖ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﺑﺣﯾث ﺗﻣﻛﻧﮫ ﻣن اﺳﺗﯾﻔﺎء
ﺣﻘﮫ ﺑﺳرﻋﺔ وﺳﮭوﻟﺔ ﻣن ﺛﻣن اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون دون اﻟﻣرور ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﺎدة ً ﺻﻌﺑﺔ
وﻣﻌﻘدة وﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﻗت وﺟﮭد ،ﻛﻣﺎ وأﻧﮫ ﯾوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﻧﻔﻘﺎت إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﻟو ﻛﺎن ﺛﻣن اﻟﺑﯾﻊ دون إﺟراءات ھو اﻟﺛﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣﺣل اﻟﻣرھون اﻟذي ﺳﯾﺑﺎع ﺑﮫ إذا ﻣﺎ ﺗم ﺑﯾﮫ
ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻹﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ .21
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻗرر ﺑطﻼن ﺷرط اﻟطرﯾﻖ اﻟﻣﻣﮭد ﺷﺄﻧﮫ ﻓﻲ
ذﻟك ﺷﺄن ﺷرط اﻟﺗﻣﻠك ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻓﺎء ،ﻓﻛﻼھﻣﺎ ﺻورة ﻣن ﺻور ﻏﻠﻖ اﻟرھن ،وﯾﻌود اﻟﺳﺑب ﻓﻲ
ذﻟك ،أن اﻟﻣﺷرع ﻋﻧدﻣﺎ ﻧظم إﺟراءات ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون ﻗد أﻗﺎم ﻧوع ﻣن اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ
ذوي اﻟﺷﺄن ،وھو ﺗوازن ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﯾﺿﻣن ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣل اﻟرھون ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺳﻌر
ﻣﻣﻛن ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺣﻘﻖ ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻣدﯾن اﻟراھن وﺑﻘﯾﺔ اﻟداﺋﻧﯾن اﻟﻣرﺗﮭﻧﯾن ﻣﻌﺎً،
ﻓﯾﺣﺻل اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻋﻠﻰ ﺣﻘﮫ ﻛﺎﻣﻼً ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟم ﯾزاﺣﻣﮫ أﺣدا ً ﻣن اﻟداﺋﻧﯾن اﻟﻣرﺗﮭﻧﯾن ،وﻓﻲ ﺣﺎل
ﺗﻌدد اﻟداﺋﻧﯾن اﻟﻣرﺗﮭﻧﯾن ﺳﯾﺣﺻل ﻛل ﻣﻧﮭم ﻋﻠﻰ ﺣﻘﮫ أو ﻋﻠﻰ أﻗل ﺟزء ﻣن اﻟﺛﻣن ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗم ﺑﯾﻊ
اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون طﺑﻘﺎ ً ﻹﺟراءات اﻟﺣﺟز واﻟﺗﻧﻔﯾذ.
وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم ﺟﻣﯾﻌﺎً ،أن ھذا اﻟﺗوازن اﻟذي أراده اﻟﻣﺷرع ﯾﺧﺷﻰ اﻧﮭﯾﺎره ﻓﯾﻣﺎ ﻟو ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣل
اﻟﻣرھون ودﯾﺎ ً دون اﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،إذ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺗم ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون ﺑﺄﻗل ﻣن
ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﺗﻠك اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻘﺑﻠﮭﺎ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻟن ﺗﻐطﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾن اﻟﻣﺿﻣون ﺑﺎﻟرھن.
وﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﺈن ﺷرط اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون ﯾﻌد ﺑﺎطﻼً ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺳواء
ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟرھن ذاﺗﮫ ،أم ورد ﻓﻲ اﺗﻔﺎق ﻻﺣﻖ.
وھﻧﺎك ﺗﺳﺎؤﻻً ﯾطرح ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺷﺄن رأي اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﺻﺣﺔ ﺷرط اﻟطرﯾﻖ اﻟﻣﻣﮭد؟ ،ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ذﻟك ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗطرق إﻟﻰ رأي اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺣول ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ،ﻓﻘد اﺗﺟﮫ رأي ﻣن اﻟﻔﻘﮫ إﻟﻰ ﺻﺣﺔ ﺷرط
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اﻟطرﯾﻖ اﻟﻣﻣﮭد إذا ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌد ﺣﻠول أﺟل اﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺿﻣون ﺳواء ﻛﺎن ﻛﻠﯾﺎ ً أم ﺟزﺋﯾﺎً ،وﻋﻠﺗﮭم
ﻓﻲ ذﻟك أن ﺑﻌد ﺣﻠول أﺟل اﻟدﯾن ﻗد ﺗﻧﻌدم ﺷﺑﮭﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن.
وﯾﺗﺿﺢ ﺟﻠﯾﺎً ،ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺟوز اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻣدﯾن اﻟراھن واﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻋﻠﻰ أن
ﯾﺗﻧﺎزل اﻷول ﻋن اﻟﻣﺣل اﻟرھون وﻓﺎ ًء ﻟﻠدﯾن ،أو أن ﯾﺷﺗري اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون ﺑﺛﻣن ﻣﻌﯾن أﻛﺑر
أو أﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾن ،أو أن ﯾﺑﺎع اﻟﻌﻘﺎر دون اﺗﺑﺎع اﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ ،ﻓﻘد ﯾﻛون ﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﻣدﯾن اﻟراھن ﻧﻔﺳﮫ ،إذ ﯾﺗﺟﻧب اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ ﺟراء ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون
ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ .22
وﺗرﺗﯾﺑﺎ ً ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟرأي اﻟﻣﺄﺧوذ ﻣن اﻟﻔﻘﮫ ﻟﻠﻘول ﺑﺻﺣﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻌد ﺣﻠول اﻷﺟل ﻛﻠﯾﺎ ً
أو ﺟزﺋﯾﺎ ً ﻻ ﯾﻣﻛن اﻷﺧذ ﺑﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ أن ﻗﺎﻧون
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟم ﯾﻧص ﺻراﺣﺔً ﻋﻠﻰ ﺟواز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺷرط اﻟﺑﯾﻊ إذا ﺣﺻل ﺑﻌد ﺣﻠول أﺟل
اﻟدﯾن ﻛﻠﯾﺎ ً أم ﺟزﺋﯾﺎً ،وﻋﻠﯾﮫ ﯾﻌد ﺷرط اﻟطرﯾﻖ اﻟﻣﻣﮭد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺎطﻼً ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗم
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌد ﺣﻠول أﺟل اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺿﻣون ﺑﺎﻟرھن.
وﯾﻣﯾل اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺟﺎﻧﺑﮫ إﻟﻰ ﻣﺎ اﺗﺟﮫ إﻟﯾﮫ رأي ﻣن اﻟﻔﻘﮫ ﺑﺷﺄن ﺻﺣﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون
ﺑﻌد ﺣﻠول أﺟل اﻟدﯾن اﻟﻣﺿﻣون ﺳواء ﻛﺎن ﻛﻠﯾﺎ ً أم ﺟزﺋﯾﺎً ،واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ اﻧﺗﻔﺎء ﺷﺑﮭﺔ اﺳﺗﻐﻼل
اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻟﻠﻣدﯾن اﻟراھن ،وﺗﺑﻘﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﻛﺎﻣﻠﺔً دون ﻗﯾود ﻣن ﻗﺑل اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن.
ﻟﻛن ﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﻓﯾﻣﺎ ﻟو ﻟم ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻣدﯾن اﻟراھن واﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ
اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟدﯾن دون اﺗﺑﺎع اﻻﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وھﻲ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ،
ﻓﮭل ﯾﻣﻛن أن ﯾﺧول اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﺷﺧﺻﺎ ً آﺧر ﺑﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون ودﯾﺎ ً ودون اﺗﺑﺎع اﻻﺟراءات
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق؟ ،ﻓﺣﯾﻧﺋذ ﯾﺛور اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋن ﻣدى ﺻﺣﺔ ﻣن ﻣﺛل
ھذا اﻟﺗوﻛﯾل اﻟذي ﺟﺎء ﻋﻣﻼً ﺑدﯾﻼً ﻟﺷرط اﻟطرﯾﻖ اﻟﻣﻣﮭد.
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ﺑﻌد اﻟﺗﺗﺑﻊ ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
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ﺗﺑﯾن أﻧﮫ ﯾﺣﻖ ﻟﻠﻣدﯾن اﻟﺗﺻرف ﺑﻧﻔﺳﮫ أو ﺑواﺳطﺔ وﻛﯾل إذا

ب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﺗﺣول دون اﻟﺗﺻرف ﺑﻧﻔﺳﮫ ،ﻓﺎﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ھو
ﺣﺎﻟت اﻟظروف أوﻷي ﺳﺑ ٍ
اﻟﻣدﯾن وﻟﯾس اﻟداﺋن ،ﺑﺣﯾث ﺗﻧﺻرف آﺛﺎر اﻟوﻛﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوﻛل وذﻟك طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﯾﺎﺑﺔ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.
وﻓﻲ ﻧظر رأي ﻣن اﻟﻔﻘﮫ أن ﻻ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﻣر إذا ﺗم ﻣﺛل ھذا اﻟﺗوﻛﯾل ﺑﻌد ﺣﻠول أﺟل اﻟدﯾن
ﺳواء ﻛﺎن ﻛﻠﯾﺎ ً أم ﺟزﺋﯾﺎً ،ﻛﻣﺎ وﺗم اﻹﺷﺎرة ﺳﺎﺑﻘﺎ ً أن ﺷرط اﻟطرﯾﻖ اﻟﻣﻣﮭد ﯾﻘﻊ ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗم
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌد ﺣﻠول أﺟل اﻟدﯾن ،وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن اﻟﺗوﻛﯾل اﻟﺻﺎدر ﻟﻠداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﺑﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون
دون اﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﻛون ﺻﺣﯾﺣﺎ ً إذا ﺻدر ﺑﻌد ﺣﻠول أﺟل اﻟدﯾن ﺑﺣﺳﺑﺎن أﻧﮫ ﯾؤدي إﻟﻰ
ذات اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣرﺟوة.
وﻟﻛن ﻟو اﻓﺗرض ﺟدﻻً أن ھذا اﻟﺗوﻛﯾل ﻗد ﺻدر ﻗﺑل ﺣﻠول أﺟل اﻟدﯾن ،ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺻﺣﺔ
ھذا اﻟﺗوﻛﯾل ﻷﻧﮫ ﯾؤدي ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺎﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ،وﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﺑﺄن ﺷرط
اﻟطرﯾﻖ اﻟﻣﻣﮭد ﯾﻌد ﺑﺎطﻼً ﻗﺑل ﺣﻠول اﻷﺟل ،وﻛذﻟك اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗوﻛﯾل.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻟﺗطرق ﻟﮭذا اﻟﻔرض ﻷن اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ
ﯾﻌد ﺷرط اﻟطرﯾﻖ اﻟﻣﻣﮭد ﺑﺎطﻼً ﺳواء ﻛﺎن ﻗﺑل ﺣﻠول اﻷﺟل أم ﺑﻌد ﺣﻠول اﻷﺟل ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻣدﯾن
اﻟراھن ﻻ ﯾﺣﻖ ﻟﮫ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون ﻓﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻠك اﻟﺗوﻛﯾل ﺑﺑﯾﻌﮫ ،وذﻟك اﺳﺗﻧﺎدا ً ﻟﻠﻘﺎﻋدة
اﻟﻌﺎﻣﺔ " ﻓﺎﻗد اﻟﺷﻲء ﻻ ﯾﻌطﯾﮫ".
اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :ﻣوﻗف ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ
ﺑﻌد أن ﺗﺑﯾن ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ
اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ،ﻓﻼﺑد ﻣن اﻟﺗطرق ﻟﮭذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ.
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ﻓﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (27ﻣن ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧص
ﻋﻠﻰ " -1ﻓﻲ ﺣﺎل إﺧﻼل اﻟﺿﺎﻣن أو اﻟﻣﺿﻣون ﻋﻧﮫ ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺿﻣﺎن ،ﻟﻠﻣﺿﻣون
ﻟﮫ إﺧطﺎر اﻟﺿﺎﻣن واﻟﻣﺿﻣون ﻋﻧﮫ ﺧطﯾﺎ ً ﻋن ﻧﯾﺗﮫ وﺿﻊ ﯾده ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﯾﮫ وﻓﺻﻠﮭﺎ ﻋن
أي ﻣﺎل آﺧر ﻣﻠﺣﻖ ﺑﮭﺎ ،إذا ﻟزم ،واﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻹﺧطﺎر ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ذﻟك
وﻓﻖ اﻟﺷروط اﻵﺗﯾﺔ :أ -إﺷﻌﺎر أﺻﺣﺎب اﻟﺣﻘوق اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣﺷﮭرة ﻓﻲ اﻟﺳﺟل .ب-
إﺧطﺎر ﺣﺎﺋز اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎزة اﻟﻐﯾر .ج -إﺧطﺎر ﻣﺎﻟك اﻟﻌﻘﺎر اﻟذي ﺗوﺟد ﻓﯾﮫ
اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ أو اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻟذﻟك اﻟﻌﻘﺎر وﻣﺎﻟك اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻧﻘول اﻟذي أﻟﺣﻘت ﺑﮫ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ وﺣﺎﺋز ذﻟك
اﻟﻣﺎل -2 .ﯾﺟب ﺗﻘدﯾم اﻹﺧطﺎر ﺑﻣوﺟب اﻟﺑﻧد ) (1ﻗﺑل ﺳﺑﻌﺔ ) (7أﯾﺎم ﻋﻣل ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻗﺑل اﻟﺑﯾﻊ أو
اﻟﺗﺻرف ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى أو اﻹﯾﺟﺎر أو اﻟﺗرﺧﯾص ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ -3 .ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺿﻣون ﻟﮫ دون ﺗﻘدﯾم طﻠب إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺣدﯾد طرﯾﻘﺔ وأﺳﻠوب
ووﻗت وﻣﻛﺎن واﻟﺟواﻧب اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺗﺻرف ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى أو اﻹﯾﺟﺎر أو اﻟﺗرﺧﯾص
ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﯾﺑﯾﻊ أو ﯾﺗﺻرف ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى أو ﯾﺳﺗﺄﺟر أو ﯾرﺧص اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ
ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد أو ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت أو ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل وﺳواء ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ أو اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺧﺎص."...
ﻓﺑﻌد اﻻطﻼع واﻟﺗﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺗﺑﯾن أﻧﮫ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺿﻣون
ﻟﮫ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺑﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﻋﻧد ﻋدم وﻓﺎء اﻟﺿﺎﻣن وﻟﻛن وﻓﻖ ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗطﻠﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ،وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن
ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻗد ﺧرج ﻋن ﻗﺎﻋدة ﺷرﻋﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻐﻠﻖ اﻟرھن ،وھو اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌل ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ
اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ أن ﯾﻘوم ﺑﺑﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ دون أن ﯾﺗﺑﻊ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﮭﺎ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ
وﻻﺋﺣﺗﮫ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وھﻲ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ ،وﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك اﺗﻔﻖ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ واﻟﺿﺎﻣن
ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ ﻣﻌدات أدوات اﻟﻌﻣل ﻋﻧد ﺣﻠول أﺟل اﻟدﯾن.
ﻓﺗﺑﯾن ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻖ ،أن ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻗد ﺟﺎء ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻣﺎ
ورد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،ﺣﯾث أﺟﺎز اﻟﻘﺎﻧون اﻷول ﺑﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ ﻋﻧد
ﻋدم وﻓﺎء اﻟﺿﺎﻣن ﺑﺎﻟدﯾن اﻟﻣﺿﻣون ،وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن اﻹﺟراء ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ﯾﻌد ﺻﺣﯾﺣﺎ ً أي أن ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗم ﺑﯾﻊ
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اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ دون اﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻻﻣﺎراﺗﻲ ،وﺟﻌل
ﻟﻠﻣﺿﻣون ﻟﮫ ﺣرﯾﺔ اﻹﺧﺗﯾﺎر وﻟم ﯾﻘﺗﺻر اﻟﻣﺷرع ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ﻓﻘط ﺑل ﻛذﻟك ﻣﺎ إن ﻛﺎن ﯾرﯾد أن ﯾﺄﺟر أو
ﯾرﺧص ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ وﺳواء ﻛﺎن أراد اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ ﺑﯾﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ أم ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ اﻟﺧﺎص وﻛل ذﻟك
دون ﺗﻘدﯾم طﻠب إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻣﺷرع وراء إﺟﺎزة اﻟﺑﯾﻊ أو اﻹﯾﺟﺎر أو ﺗرﺧﯾص اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻗد ﯾ ّﻣﻛن
اﻟﺿﻣوﻧﮫ ﻟﮫ ﻣن اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺣﻘﮫ ﻣن ﺛﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﺑﺄﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن وﺑﺳﮭوﻟﺔ أﻛﺛر دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ
اﺗﺑﺎع إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون إﺟراءاﺗﮭﺎ ﻣطوﻟﺔ وﺗﺣﺗﺎج ﻟوﻗت أﻛﺛر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟرﺳوم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻗد طﺑﻖ ﻗﺎﻋدة "ﺷرط اﻟطرﯾﻖ
اﻟﻣﻣﮭد" واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣﺿﻣون ﻟﮫ ﺑﺑﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟدﯾن اﻟﻣﺿﻣون وذﻟك دون
اﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وھﻲ ﺑﯾﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ.
ﻛﻣﺎ وﯾؤﯾد اﻟﺑﺎﺣث رأي ﺑﻌض ﻣن اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻣؤﯾد ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺻﺣﺔ ﺷرط اﻟطرﯾﻖ اﻟﻣﻣﮭد ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻓﺎء ودون اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ وذﻟك ﺑﻌد ﺣﻠول
أﺟل اﻟدﯾن ﻛﻠﯾﺎ ً أم ﺟزﺋﯾﺎً ،وﺣﺟﺗﮭم ﻓﻲ ذﻟك أن اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻌد ﺣﻠول اﻷﺟل ﺗﻧﺻب ﻣﺻﻠﺣﺗﮫ ﻟﻠﻣدﯾن اﻟراھن
ﻧﻔﺳﮫ إذ ﯾﺗﺟﻧب اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ ﺟراء ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ ،وﺗﺟﻧب
اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﻣن ﻗﺑل اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن اﻟﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠدﯾن.
وﻟﻛن ھﻧﺎك ﺳؤاﻻً ﯾطرح ﻧﻔﺳﮫ ،أﻻ وھو ھل ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺿﻣون ﻟﮫ أن ﯾوﻛل ﺷﺧص آﺧر ﻟﺑﯾﻊ
اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ؟ وھل ﯾﻌد ذﻟك اﻟﺗوﻛﯾل ﺻﺣﯾﺣﺎ ً؟
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺳؤال ،ﻻﺑد ﻣن اﻟرﺟوع إﻟﻰ رأي ﻣن آراء اﻟﻔﻘﮭﺎء واﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
واﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ،أﻧﮫ ﯾﺣﻖ ﻟﻠﻣدﯾن اﻟﺗﺻرف ﺑﻧﻔﺳﮫ أو ﺑواﺳطﺔ وﻛﯾﻠﮫ إذا ﺣﺎﻟت اﻟظروف أو ﻷي
ﺳﺑب ﯾﻣﻧﻌﮫ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ﺑﻧﻔﺳﮫ ،ﻓﺎﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ھو اﻟﻣدﯾن وﻟﯾس اﻟداﺋن ،وﺗﻧﺻرف آﺛﺎر
اﻟوﻛﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوﻛل وذﻟك طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.
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وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن اﻟﻣﺷرع وﻓﻖ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (27ﻣن ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن
اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (27ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم ) (20ﻟﺳﻧﺔ  2016ﻓﻲ
ﺷﺄن رھن اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻟدﯾن ،ﺣﯾث أﻋطﻰ ﺣرﯾﺔ اﻹﺧﺗﯾﺎر ﻟﻠﻣﺿﻣون ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ إن
ﻛﺎن ﯾرﯾد اﻟﺑﯾﻊ أم إﯾﺟﺎر اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ أم اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ وﻟم ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑذﻟك ﺑل ﺟﻌل ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺿﻣون
ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ اﻟﺧﺎص أم ﺑﯾﻌﮫ ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ﻟﻠﻣﺎل اﻟﻣرھون
وﺑﻌد أن ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻷول أﺣﻛﺎم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺑﯾﻊ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻓﺎء،
وﻋﻠﯾﮫ ﺳﯾﺗطرق اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ﻟﻠﻣﺎل اﻟﻣرھون ،وﺳﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم ھذا
اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﻓرﻋﯾن ،ﺳﯾﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻷول ﻣوﻗف ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺎل
اﻟﻣرھون ﺑﻐﯾر طرﯾﻖ اﻟﻘﺿﺎء ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣوﻗف ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق
ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﺑﻐﯾر طرﯾﻖ اﻟﻘﺿﺎء.

اﻟﻔرع اﻷول :ﻣوﻗف ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﺑﻐﯾر طرﯾﻖ
اﻟﻘﺿﺎء
ﻛﻣﺎ ﺑﯾن ﺳﺎﺑﻘﺎ ً أن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠرھن اﻟﺣﯾﺎزي ﻗد أﺷﺎر إﻟﻰ
اﻟرﺟوع ﻷﺣﻛﺎم اﻟرھن اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ ﻣن ذات اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ،ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﻧص
اﻟﻣﺎدة ) (1420ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ،ﻋﻠﻰ أن " ،...1إذا اﺷﺗرط ﺑﯾﻌﮭﺎ دون ﻣراﻋﺎة
اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﻓﺎﻟرھن ﺻﺣﯾﺢ واﻟﺷرط ﺑﺎطل -2 .وﯾﺑطل اﻟﺷرط ﻛذﻟك وﻟو ﺗم ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻻﺣﻖ".
وﯾﻠوج اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وإﯾﺿﺎﺣﮭﺎ إﻟﻰ أن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﯾﻣﻧﻊ
اﻻﺷﺗراط ﺑﺎﻟﺳﻣﺎح ﺑﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون دون اﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗم اﻻﺷﺗراط ﻋﻠﻰ
ذﻟك ﻓﺈن ھذا اﻟﺷرط ﯾﻌد ﺑﺎطﻼً دون أن ﯾﻣﺗد اﻟﺑطﻼن إﻟﻰ اﻟرھن ذاﺗﮫ ،ﺳواء ﻛﺎن اﻻﺷﺗراط ﻗد ﺗم ﻗﺑل
أو ﺑﻌد ﺣﻠول أﺟل اﻟدﯾن.

32

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣوﻗف ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺎل
اﻟﻣرھون ﺑﻐﯾر طرﯾﻖ اﻟﻘﺿﺎء
وﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (27ﻣن ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ واﻟﺗﻲ
ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن "ﻓﻲ ﺣﺎل إﺧﻼل اﻟراھن أو اﻟﻣﺿﻣون ﻋﻧﮫ ﺑﺎﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد
اﻟرھن أو إذا ﻟم ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ذﻟك اﻻﺗﻔﺎق ﻷي ﺳﺑب آﺧر ،ﻟﻠﻣرﺗﮭن إﺧطﺎر اﻟراھن واﻟﻣﺿﻣون ﻋﻧﮫ ﺧطﯾﺎ ً
ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﮫ ﻣن وﺿﻊ ﯾده ﻋﻠﻰ ﻣﺣل اﻟرھن واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﯾﮫ وﻓﺻﻠﮫ ﻋن أي ﻣﺎل آﺧر ﻣﻠﺣﻖ ﺑﮫ وﺑﯾﻌﮫ ﺑﺳﻌر
اﻟﺳوق ﺧﻼل اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻹﺧطﺎر ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ذﻟك وﻓﻖ اﻟﺷروط اﻵﺗﯾﺔ -1 -:أن ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﻧﻔﯾذ دون اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ -2 .أن ﻻ ﯾﻛون ﻣﺣل اﻟرھن ﻣﺛﻘﻼً ﺑﺄي ﺣﻖ رھن آﺧر ،وﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود
ﺣﻖ رھن آﺧر ﺗم إﻧﺷﺎؤه ﻋﻠﻰ ذات ﻣﺣل اﻟرھن وﻓﻖ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ،ﻓﯾﺗوﺟب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ
اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣرﺗﮭﻧﯾن ﻋﻠﻰ ذﻟك -3 .إﺧطﺎر ﺣﺎﺋز ﻣﺣل اﻟرھن اﻟﻣﺛﺑت ﻓﻲ اﻟﺳﺟل إذا ﻛﺎن
ﻣﺣل اﻟرھن ﻓﻲ ﺣﯾﺎزة اﻟﻐﯾر -4 .إﺧطﺎر ﻣﺎﻟك اﻟﻌﻘﺎر اﻟذي ﯾوﺟد ﻓﯾﮫ ﻣﺣل اﻟرھن أو اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن
ﻟذﻟك اﻟﻌﻘﺎر ،وﻣﺎﻟك اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻧﻘول اﻟذي أﻟﺣﻖ ﺑﮫ اﻟرھن وﺣﺎﺋز ذﻟك اﻟﻣﺎل ،وذﻟك إذا ﻛﺎن ﻣﺣل اﻟرھن
ﻋﻘﺎرا ً ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﯾص".
وﺑﺎﺳﺗﻘراء ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺗﻣﻛﯾﻧﮫ ﻣن وﺿﻊ ﯾده ﻋﻠﻰ
ﻣﺣل اﻟرھن وﺑﯾﻌﮫ ﺑﺳﻌر اﻟﺳوق ﻋﻧد إﺧﻼل اﻟﺿﺎﻣن أو اﻟﻣﺿﻣون ﻋﻧﮫ ﺑﺎﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد
اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ وذﻟك ﺑﻌد إﺧطﺎر اﻟﺿﺎﻣن أو اﻟﻣﺿﻣون ﻋﻧﮫ ﺧطﯾﺎً ،وﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ذﻟك اﻻﺗﻔﺎق دون اﻟﻠﺟوء
إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻛﻣﺎ وﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﺣل اﻟرھن ﺧﺎﻟﯾﺎ ً ﻣن أي ﺣﻖ رھن آﺧر ،وﻟو اﻓﺗرض اﻟﺑﺎﺣث
ﺟدﻻً ﺑوﺟود ﺣﻘوق أﺧرى ﻓﻲ اﻟرھن ﻓﯾﺟب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﺧطﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺿﻣوﻧﯾن
ﻟﮭم ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻣﺣل اﻟرھن ﻓﻲ ﺣﯾﺎزة اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺛﺑت ﻓﻲ اﻟﺳﺟل ﯾﺟب إﺧطﺎره ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن
ﻣﺣل اﻟرھن ﻛﺎﺋن ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر وﺟب إﺧطﺎر ﻣﺎﻟك اﻟﻌﻘﺎر وإذا ﻛﺎن ﻣﺣل اﻟرھن ﻋﻘﺎرا ً ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﯾص وﺟب
إﺧطﺎر اﻟﻣﺎﻟك أو اﻟﺣﺎﺋز ﻟﻠﻣﺎل اﻟﻣﻧﻘول.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون
ﺗﻣﮭﯾد وﺗﻘﺳﯾم:
إن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزام اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﻗد ﯾﻛون ﺑﺎﺧﺗﯾﺎره وھذا ھو اﻷﺻل ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟدﯾن وأﯾﺿﺎ ً ھو
اﻟطرﯾﻖ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻻﻧﻘﺿﺎء اﻟﺗزاﻣﮫ ،وﻗد ﯾﻛون اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون ﻟﻺﻟﺗزام ﺟﺑرا ً ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾن
اﻟراھن ،وھﻧﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻘﺗرن ھذا اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺗﺧﺗﻠف وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﺟﺑري ﻓﻛﺛﯾرا ً ﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻋن طرﯾﻖ إﺟﺑﺎر اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻟﺗزام ﺑﻌﯾﻧﮫ ﻋن
طرﯾﻖ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻗد ﯾﻘوم اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻣن ﺟراء ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺑﻌﯾﻧﮫ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻛذﻟك ﻗد ﯾﻘوم اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻟﺗزام ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣدﯾن اﻟراھن إذا ﻛﺎن ﺗدﺧل اﻟﻣدﯾن
اﻟراھن اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻏﯾر ﺿروري ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﻧﻔﯾذ و ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻘﺿﺎء ،وﻗد ﯾﻘوم ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻘﺎم اﻟﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﺟﺑري ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرى إذا ﺳﻣﺣت طﺑﯾﻌﺔ اﻹﻟﺗزام ﺑذﻟك ،وﻗد ﯾﺗﻛﻔل اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﮫ ﺑﺈﺟراء اﻟﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻓﺗﻧﺗﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻹﻟﺗزام ﺑﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،وﻟﻛن
ھذه اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﺑري ﻻ ﺗﻌطﻲ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠداﺋن ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر إﺣداھﺎ ،وإﻧﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون
ﻗد ﺣدد ﺷروطﺎ ً ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺣدى ھذه اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﺟﺑري .وﻛذﻟك اﻷﻣر ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧون ﻗﯾد اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣﻘﮫ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون
وذﻟك ﺑوﺟوب اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ رﺳﻣﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻟذﻟك.
وﻗﺑل اﻟﺧوض ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أطراف ﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن
اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻻ ﯾﺗﺣرك ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮫ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑل ﻻﺑد ﻣن طﻠب ﻣن ﻟﮫ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﺑري ،ﻓذﻟك ﯾﻌﻧﻲ أن طﺎﻟب اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﯾﻣﺛل اﻟطرف اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،ھو ﻏﺎﻟﺑﺎ ً
ﯾﻛون أول ﺷﺧص ﯾظﮭر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺧﺻوﻣﺔ ،وﻟﻣﺎ ﻛﺎن طﺎﻟب اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﯾﮭدف ﻣن وراء طﻠﺑﮫ اﻗﺗﺿﺎء
ﺣﻘﮫ ﺟﺑرا ً ﺑﻣؤازرة اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓذﻟك ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة وﺟود ﺷﺧص آﺧر ﻣﻣﺎطل ﻟم ﯾﻘم ﺑﺂداء
ﻣﺎ ھو ﻣﺳﺗﻠزم ﺑﮫ طواﻋﯾﺔ وھو ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﮫ ﺑﺎﻟطرف اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺔ أو اﻟﻣﻧﻔذ ﺿده .إﻻ أن
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إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻﺗوﺟﮫ ﻓﻘط ﺿد ﻣن ﻟم ﯾﻘم ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﮫ طوﻋﺎ ً ﺑل ﻗد ﺗﺑﺎﺷر ﺿد ﺷﺧص ﻟم ﯾﻛن
طرﻓﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻐﯾر ،ﻓﺈذا ً إن أطراف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ھم:
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أ -طﺎﻟب اﻟﺗﻧﻔﯾذ :وھو ﻣن ﯾﺟري اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﺻﺎﻟﺣﮫ وﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟداﺋن وأﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﺣﺎﺟز وﻓﻲ ﻗﺎﻧون
ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ وﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
واﻟﺻﻔﺔ واﻷھﻠﯾﺔ.
ب -اﻟﻣﻧﻔذ ﺿده :ھو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺗﺗﺧذ إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺗﮫ أي ھو اﻟطرف
اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ ﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،وﯾﻌﺑر أﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﻠﻔظ اﻟﻣﺣﺟوز ﻋﻠﯾﮫ أو اﻟﻣدﯾن )ﺳواء ﻛﺎن
ﻣدﯾﻧﺎ ً أﺻﻠﯾﺎ ً أم ﻛﻔﯾﻼً ﺷﺧﺻﯾﺎً( ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ
ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺿﺎﻣن أو اﻟﻣﺿﻣون ﻋﻧﮫ ،وﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻔذ ﺿده اﻟﺻﻔﺔ واﻷھﻠﯾﺔ.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﺣﻖ اﻟذي ﯾﺟري اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول اﻟﺿﺎﻣن ﻹﻗﺗﺿﺎﺋﮫ أي اﻟدﯾن
اﻟﻣﺿﻣون أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑــ )اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ( ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ،ﻓﺗﺣدﯾد اﻟﺣﻖ
اﻟذي ﯾﺟري اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻﻗﺗﺿﺎﺋﮫ وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﯾﮫ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد طرق اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،أي أن إذا ﻛﺎن اﻟﺣﻖ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻣن اﻟﻧﻘود
ﻓﯾﻛون اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑطرﯾﻖ ﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،أم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻣن اﻟﻧﻘود ﻛﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺑﺎﺷراً ،واﻟﺗﻧﻔﯾذ
اﻟذي ﯾﺟري طﺑﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘول اﻟﺿﺎﻣن ،وﻣن ﺛم
ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻛون اﻟﺣﻖ اﻟذي ﯾﺟري اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻹﻗﺗﺿﺎﺋﮫ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻣن اﻟﻧﻘود.
إذا ً ﯾﺛور ﺗﺳﺎؤل ﻓﻲ ذھن اﻟﺑﺎﺣث ،أﻻ وھو ﻣﺎ ﻣدى ﻟزوم ﺛﺑوت اﻟدﯾن اﻟﻣﺿﻣون ﻓﻲ ﺳﻧد
ﺗﻧﻔﯾذي؟ ﻟم ﯾرد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ وﻻﺋﺣﺗﮫ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ أﯾﺔ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺳﻧد
اﻟﺗﻧﻔﯾذي ،وﻻ ﺣﺗﻰ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾرد ھذا اﻟﺷﺄن إﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ إﻋﻣﺎل اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻛل ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ اﻟﻘﺎﻧون وﻻﺋﺣﺗﮫ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ھو ﻣﺎﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺣﺟﯾﺔ اﻟورﻗﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﺣﻖ اﻟﺿﻣﺎن ،ﺑﺣﯾث ﺗﻛون
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ﻟﻠﺻورة اﻟﻣﻌﺗﻣدة واﻟﻣﺻدق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﺳﺟل ﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣررات اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت وذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷﮭر وﻧﻔﺎذه ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻐﯾر.
وأﺧﯾرا ً ﻓﺈن ﻣﺣل اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟذي ﺳﯾﻧﺻب ﺑﮫ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ھو اﻟﻣﻧﻘول اﻟﺿﺎﻣن ،ﻓطﺑﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون ﺿﻣﺎن
اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ،وﻗد ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ،
ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) (3ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﻋﻠﻰ أن "ﯾﺟوز أن ﺗﻛون ﻣﺣﻼً ﻟﻠﺿﻣﺎن أي أﻣوال
ﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ أو ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ أو ﺣﻖ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ ﻓﯾﮭﺎ وﺳواء أﻛﺎﻧت ﺣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ :أ -اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﺟزءا ً ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺷروع .ب -اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟداﺋﻧﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧوك ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري وﺣﺳﺎب اﻟودﯾﻌﺔ .ج -اﻟﺳﻧدات واﻟوﺛﺎﺋﻖ اﻟﺧطﯾﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺗﺳﻠﯾم أو اﻟﺗظﮭﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﺑﻠﻎ أو ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺿﺎﺋﻊ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺷﮭﺎدات اﻹﯾداع اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﺷﺣن وﺳﻧدات إﯾداع اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ .د -اﻟﻣﻌدات
وأدوات اﻟﻌﻣل .ھـ -اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري .و -اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺑﯾﻊ أو اﻟﺗﺄﺟﯾر
واﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻗﯾد اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ أو اﻟﺗﺣوﯾل .ز -اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺣﯾواﻧﺎت وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ،
وﯾﺷﻣل ذﻟك اﻷﺳﻣﺎك واﻟﻧﺣل .ح -اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﯾص .ط -أﯾﺔ أﻣوال ﻣﻧﻘوﻟﺔ أﺧرى ﺗﻧص اﻟﻘواﻧﯾن
اﻟﻧﺎﻓذة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﯾﺗﮭﺎ ﻷن ﺗﻛون ﻣﺣﻼً ﻟﻠﺿﻣﺎن وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون".
وﯾﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﻧص اﻟﺳﺎﺑﻖ ،أن ﻟﯾس ﻛل اﻟﻣﻧﻘوﻻت أي ﻟﯾﺳت ﺑﻛل أﻧواﻋﮭﺎ ،وأﯾﺎ ً ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ
ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﺣﻼً ﻟﻠﺿﻣﺎن وإﻧﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﺳﺗﺛﻰ اﻟﻣﻧﻘوﻻت ﺑﻧص ﺧﺎص ،ﻓﯾﻣﻛن أن ﯾرد اﻟﺿﻣﺎن
ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻣﺷروع اﻟﻣراد ﺗﻣوﯾﻠﮫ ،ووﺳﺎﺋل ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ أو ﻋن
اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ،أي ﻛل أدوات اﻟﻣﺷروع اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ ﻛذﻟك ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً ،وأﯾﺎ ً ﻛﺎن اﻟﻣﺷروع ﺳواء
ﻛﺎن ﺗﺟﺎرﯾﺎ ً أو ﺻﻧﺎﻋﯾﺎ ً أو زراﻋﯾﺎ ً .وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﻧﻘول اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ :اﻟﻣﻧﻘول اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺗوﻗﻊ وﺟوده
ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣدﯾن أو ﻣﻘدم اﻟﺿﻣﺎن.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻟﯾﺳت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﻘوﻻت ﺗﻛون ﻣﺣﻼً ﻟﻠﺿﻣﺎن ،ﻛذﻟك اﺳﺗﻧﻰ اﻟﻣﺷرع ﻣﻧﮭﺎ
ﺑﻌض اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟوز أن ﺗﻛون ﻣﺣﻼً ﻟﻠﺿﻣﺎن ،ﻓﻘد ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (4ﻣن ﻗﺎﻧون

36

ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن "ﻻ ﺗﺳري أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻵﺗﯾﺔ :أ-
اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻧﺎﻓذة ﺗﺳﺟﯾل ﺣﻘوق اﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﺟﻼت
ﺧﺎﺻﺔ .ب -اﻟﻧﻔﻘﺎت واﻷﺟور واﻟرواﺗب واﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ .ج -اﻷﻣوال اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻣوال اﻟوﻗف
وأﻣوال اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ".
وﻋﻠﯾﮫ ،ﺳﯾﺗطرق ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻻﻣﺎراﺗﻲ وﻻﺋﺣﺗﮫ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ،وﺳﯾﺧﺻص اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ إﺟراءات
اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ.

اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون اﻻﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ
وﻻﺋﺣﺗﮫ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
إن أول ﻣﺎ ﯾﺑﺣث ﻋﻧﮫ ﻓﻲ طرﯾﻖ اﻟﺣﺟز ھو ﻣﺣﻠﮫ أي اﻟﻣﺎل اﻟذي ﯾﺻﻠﺢ ﺑﺄن ﯾرد ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺣﺟز،
ﻓﻘد ﯾرﯾد اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن اﺗﺧﺎذ اﺟراءات ﺣﺟز اﻟﻣﻧﻘول ﻟدى اﻟﻣدﯾن أو ﺣﺟز اﻟﻌﻘﺎر ،ﻓﺈذا ً ﻟﮫ اﻟﺧﯾﺎر،
إﻻ أﻧﮫ إذا اﺧﺗﺎر أي ﻣن ھذه اﻟطرق ﻓﻌﻠﯾﮫ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻠﺢ ﻛﻣﺣل ﻟﮭذا اﻟطرﯾﻖ ،ﻓﻣﺣل
اﻟﺣﺟز إذا ً ھو اﻟﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻷول ﻓﯾﮫ .ﻓﺈذا ﻣﺎ أراد اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن اﻟﻣﺿﻲ ﻓﻲ طرﯾﻖ ﺣﺟز
اﻟﻣﻧﻘول ﻟدى اﻟﻣدﯾن ،ﻓﻌﻠﯾﮫ أن ﯾﺗﺑﻊ اﻟﻧظﺎم اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﮭذا اﻟطرﯾﻖ ﺑﻛل دﻗﺔ .25
اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول ﻟدى اﻟﻣدﯾن :ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺣﺟز اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول ﻟدى اﻟﻣدﯾن
ذﻟك اﻟﺣﺟز اﻟذي ﯾوﻗﻌﮫ داﺋن ﯾﺣوز ﺳﻧدا ً ﺗﻧﻔﯾذﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﻣدﯾن ،واﻟﺗﻲ ﺗﻛون
ﻓﻲ ﺣﯾﺎزﺗﮫ ،ﺑﮭدف وﺿﻊ ھذه اﻟﻣﻧﻘوﻻت ﺗﺣت ﯾد اﻟﻘﺿﺎء ،ﺗﻣﮭﯾدا ً ﻟﺑﯾﻌﮭﺎ واﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺣﺎﺟز ﻟﺣﻘﮫ ﻣن
ﺛﻣﻧﮭﺎ ،ﻓﻘد إﻟﻐﯾت اﻟﻣواد ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ) (331-219ﺑﺻدور ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء
رﻗم  2018/57ﺗﺎرﯾﺦ  2018/12/09اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ،وذﻟك اﺳﺗﻧﺎدا ً ﻻﺣﻛﺎم
اﻟﻣﺎدة  3ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم  2017/10ﺗﺎرﯾﺦ  ،2017/09/18ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ

 25طﻠﻌت ﻣﺣﻣد دوﯾدار ،طرق اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ﻣﻧﺷﺄة ﻣﻌﺎرف ،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﺳﻧﺔ  ،1994اﻟﺻﻔﺣﺔ .153
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ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم ) (11ﻟﺳﻧﺔ  1992ﺑﺷﺄن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣﻌدل ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﺟﻠس
اﻟوزراء رﻗم  33ﺗﺎرﯾﺦ 2020/04/30م ،ﻟذﻟك ﻧظم اﻟﻣﺷرع إﺟراءات اﻟﺣﺟز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول
ﻓﻲ ﻻﺋﺣﺗﮫ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻘط.
وإن ھﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻻﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول ﻟدى اﻟﻣدﯾن ﺗواﻓر ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ،
وإﻻ ﻛﺎن اﻟﺣﺟز ﺑﺎطﻼً ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻟﺗﻌﻠﻘﮫ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،وﻣن ھذه اﻟﺷروط ھﻲ:
أ -أن ﯾﻛون اﻟﻣﺎل اﻟﻣراد اﻟﺣﺟز ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻧﻘوﻻً ﻣﺎدﯾﺎً :أي أن ﯾﻛون ﻣﺣل اﻟﺣﺟز ﻣﻧﻘوﻻً ،ﻓﺈذا
ﻛﺎن ﻋﻘﺎرا ً أو ﻋﻘﺎرا ً ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﯾص ﻓﺳﺑﯾل اﻟﺣﺟز ھو اﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘﺎري ،وﻣن
ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻣﻧﻘول ﻣﺎدﯾﺎً ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﻧﻘول ﻏﯾر ﻣﺎدي ،أي إذا ﻛﺎن ﺣﻘﺎ ً
ﻟﻠﻣدﯾن ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻐﯾر ،ﻓﺈن طرﯾﻖ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﯾﮫ ھو ﺣﺟز ﻣﺎ ﻟﻠﻣدﯾن ﻟدى اﻟﻐﯾر.
ب -أن ﯾﻛون اﻟﻣﻧﻘول اﻟﻣﺎدي ﻣﻣﻠوﻛﺎ ً ﻟﻠﻣدﯾن وﻓﻲ ﺣﯾﺎزﺗﮫ :ﻓﻣن اﻟﺑدﯾﮭﻲ أن ﯾﻛون اﻟﻣﻧﻘول
ﻣﻣﻠوﻛﺎ ً ﻟﻠﻣدﯾن وإﻻ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺻﻠﺢ أن ﯾﻛون ﻣﺣﻼً ﻟﻠﺣﺟز ،ﻓﯾﻛﻔﻲ ﻟﺗﺣﻘﻖ ھذا اﻟﺷرط أﻻ
ﯾﻛون اﻟﻣﻧﻘول ﻓﻲ ﺣﯾﺎزة اﻟﻐﯾر ،وﻟﮭذا ﯾﺻﺢ اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول ﻓﻲ ﻣوطن اﻟﻣدﯾن
اﻟراھن ،أو ﺳﻛﻧﮫ ،أو ﻣﺣﻠﮫ اﻟﺗﺟﺎري ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻧﻘول ﻓﻲ ﺣﯾﺎزة اﻟﻐﯾر أي ﯾﻛون ﻟﮭذا
اﻟﻐﯾر اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ أو اﺳﺗﻐﻼﻟﮫ أو ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮫ وإدارﺗﮫ ،ﻓﺈن اﻟﺣﺟز ﻋﻠﯾﮫ
ﯾﻛون ﺑﺈﺗﺑﺎع طرﯾﻖ ﺣﺟز ﻣﺎ ﻟﻠﻣدﯾن ﻟدى اﻟﻐﯾر ،وﻣﺛﺎل ﻋﻠﯾﮫ ،اﻟﻣﻧﻘول ﻟدى اﻟﺣﺎرس،
واﻟﻧﻘود اﻟﻣودﻋﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك  ،26وﯾﻣر اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول ﻟدى اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﺑﻣرﺣﻠﺗﯾن،
ھﻣﺎ :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﺟز وﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﯾﻊ ،وﻓﻲ ﺿوء ذﻟك ﺳﯾﻘﺳم ھذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﻣطﻠﺑﯾن ،ﻓﻲ
اﻷول ﺳﯾدرس إﺟراءات ﺣﺟز اﻟﻣﻧﻘول ﻟدى اﻟﻣدﯾن ،وﺳﯾﺧﺻص اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟدراﺳﺔ
إﺟراءات ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﻘول اﻟﻣﺣﺟوز ﻋﻠﯾﮫ ﻟدى اﻟﻣدﯾن اﻟراھن.

 26ﻋﻠﻲ ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﺗرﻛﻲ ،ﺷرح إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﺑري ،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﺳﻧﺔ  ،2013اﻟﺻﻔﺣﺔ -461
.463
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اﻟﻣطﻠب اﻷول :إﺟراءات اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول ﻟدى اﻟﻣدﯾن
ﯾﻠزم ﻹﺟراء اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول ،ﺿرورة اﺗﺧﺎذ ﻣﻘدﻣﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،ﻓﯾﺟب إﻋﻼن اﻟﺳﻧد
اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻣدﯾن وﺗﻛﻠﯾﻔﮫ ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑدﯾﻧﮫ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﻘﺿﺎء ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ً ﻗﺑل اﻟﺣﺟز ،وﺗﺑدأ ﻣن
وﻗت اﻹﻋﻼن واﻟﺗﻛﻠﯾف ﺑﺎﻟوﻓﺎء وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ) (97ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻻﺋﺣﺗﮫ
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ .27
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾوﺟب اﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟﺣﺟز ﻓﻲ ﻣﯾﻌﺎد ﻣﻌﯾن ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة اﻟﺧﻣﺳﺔ
ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﻛﻠﯾف اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻟوﻓﺎء ،وإﻧﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠداﺋن اﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺣﺟز ﻓﻲ أي وﻗت ﯾﺷﺎء
إﻟﻰ أن ﯾﻧﻘﺿﻲ اﻟﺣﻖ ﺑﻣرور اﻟزﻣﺎن  .28واﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول ﻟدى اﻟﻣدﯾن ﻗد ﯾﻛون ﺣﺟزا ً واﺣداً ،وﻗد
ﺗﺗﻌدد اﻟﺣﺟوز اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول ،وﻣن ﺛم ﻧﻘﺳم ھذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﻓرﻋﯾن:

اﻟﻔرع اﻷول :إﺟراءات اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول ﻓﻲ ﺻورﺗﮫ اﻟﺑﺳﯾطﺔ
أوﻻً :اﻧﺗﻘﺎل ﻗﺎﺋم اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﻓﺎﺳﺗﻧﺎدا ً ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ) (128ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻻﺋﺣﺗﮫ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "...
ﯾﺟري اﻟﺣﺟز ﺑﻣوﺟب ﻣﺣﺿر إﻟﻛﺗروﻧﻲ أو ورﻗﻲ ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال ،ﯾﺣرر ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺗوﻗﯾﻌﮫ."...
وﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﻧص اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر أﻧﮫ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول ﻟدى
اﻟﻣدﯾن ﺿرورة اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣوﺟود ﺑﮫ اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﻣراد ﺣﺟزھﺎ ،وﯾﻛون ﻣﻛﺎن وﺟود
اﻟﻣﻧﻘول ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ھو ذات ﻣوطن اﻟﻣﺣﺟوز ﻋﻠﯾﮫ .29

 27ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) (97ﻋﻠﻰ أن " -1ﯾﺟب أن ﯾﺳﺑﻖ اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻋﻼن اﻟﺳﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذي طﺑﻘﺎ ً ﻹﺟراءات اﻹﻋﻼن اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ-2.
ﯾﺟب أن ﯾﺷﺗﻣل اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن اﻟﻣطﻠوب ،وﺗﻛﻠﯾف اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﮫ ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﻼﻧﮫ وﺗﻌﯾﯾن ﻣوطن ﻣﺧﺗﺎر
ﻟطﺎﻟب اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟري ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذ إذا ﻟم ﯾﻛن ﻣوطﻧﮫ اﻷﺻﻠﻲ أو ﻣﺣل ﻋﻣﻠﮫ ﻓﯾﮫ أو ﻣوطﻧﮫ اﻟﻣﺧﺗﺎر -3 .إذا ﻛﺎن
اﻟﺳﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﺻﺎدرا ً اﺳﺗﻧﺎدا ً اﻟﻰ ﻋﻘد ﻓﺗﺢ اﻋﺗﻣﺎد وﺟب أن ﯾﻌﻠن ﻣﻌﮫ ﻣﺳﺗﺧرج ﺑﺣﺳﺎب اﻟﻣدﯾن ﻣن واﻗﻊ دﻓﺎﺗر اﻟداﺋن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ -4 .ﻓﻲ
ﺣﺎل اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺈﺧﻼء ﻋﻘﺎر أو ﺑﺗﺳﻠﯾم أﻣوال ﻣﻧﻘوﻟﺔ أو ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾﺷﺗﻣل إﻋﻼن اﻟﺳﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻛﺎفٍ ﻟﮭذه اﻷﻣوال -5 .إذا
اﺷﺗﻣل اﻟﺳﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﯾﻌﺎد ﻟﻺﺧﻼء أو اﻟﺗﺳﻠﯾم وﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻹﻋﻼن ھذا اﻟﻣﯾﻌﺎد".
 28ﻋﻠﻲ ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﺗرﻛﻲ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .464
 29ﻋﻠﻲ ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﺗرﻛﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .465
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ﺛﺎﻧﯾﺎً :ﻋدم ﺟواز ﺣﺿور اﻟداﺋن
ﻻ ﯾﺟوز ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺣﺟز ﻓﻲ ﺣﺿور طﺎﻟب اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن ذﻟك ﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﯾن اﻟداﺋن
واﻟﻣدﯾن أي ﺗﺟﻧﺑﺎ ً ﻟﻣﺎ ﻗد ﯾﺣﺻل ﻣن ﻣﺷﺎﺣﻧﺎت ﻋﻧد ﺗﻼﻗﻲ اﻟداﺋن واﻟﻣدﯾن ﻣﺣل اﻟﺣﺟز وﻣراﻋﺎة ﻣﺷﺎﻋر
اﻟﻣدﯾن اﻟﻣﺣﺟوز ﻋﻠﯾﮫ.
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وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺿور طﺎﻟب اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋم اﻟﺗﻧﻔﯾذ أن ﯾطﻠب ﻣﻧﮫ ﻣﻐﺎدرة
ﻣﻛﺎن اﻟﺣﺟز ،ﻓﺈذا ﻟم ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﮫ ﺟﺎز ﻟﻘﺎﺋم اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑرﺟﺎل اﻟﺷرطﺔ ﻹﺑﻌﺎد طﺎﻟب اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋن
ﻣﻛﺎن اﻟﺣﺟز .إﻻ أن ﻣﻧﻊ طﺎﻟب اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻧﻔﺳﮫ ﻣن اﻟﺣﺿور ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ﺣﺿور ﻗﺎﺋم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻧﮫ أي أن
ﯾﺟوز أن ﯾﺣﺿر ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﺣﺟز وﻛﯾل اﻟﺣﺎﺟز أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮫ ،ﻛﻣﺎ أن ﻣﻧﻊ ﺣﺿور طﺎﻟب اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻗت
اﻟﺣﺟز ﻗﺎﺻر ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺣﺟز ﻓﯾﺟوز أن ﯾﺣﺿر طﺎﻟب اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻗت اﻟﺑﯾﻊ.
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رﻏم أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺻرح ﺻراﺣﺔً ﻟﮭذه اﻟﻘﺎﻋدة إﻻ أن ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث ﻣن اﻟﺑدﯾﮭﻲ أن ﺗﺗوﻓر
ﻣن ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻘﺎﻋدة واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺎﻋدة ذات اﻷﺳﺎس اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن أﺧرى ﺑﺣﯾث
ﺗﺣظر وﺟود طﺎﻟب اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،وﯾﺟوز ﻟﻠﻣدﯾن أن ﯾﺗﻣﺳك ﺑﺑطﻼن اﻟﺣﺟز اﻟذي ﺗم ﻓﻲ ﺣﺿور اﻟداﺋن وﻟﻛن
إذا رﺿﻰ اﻟﻣدﯾن ﺑوﺟود اﻟﺣﺎﺟز وﻟم ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟﮫ ﺑﻌد ذﻟك أن ﯾﺗﻣﺳك ﺑﺑطﻼن
اﻟﺣﺟز ،ﻷن ﯾﻛون ﺑﮭذا اﻟرﺿﺎ ﺳواء ﻛﺎن ﺻرﯾﺣﺎ ً أم ﺿﻣﻧﯾﺎ ً ﻗد أﺳﻘط ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺑطﻼن.
وﯾﺗﺟﮫ رأي إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ھذه اﻟﻘﺎﻋدة ،وﻟذا ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟرأي ﯾﺣظر إﺟراء اﻟﺣﺟز
ﻓﻲ ﺣﺿور طﺎﻟب اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﮭو ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ﺣﺿور ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮫ ﻛوﻛﯾﻠﮫ ،أو ﺣﺿور أي ﺷﺧص آﺧر ﻣن
طرﻓﻊ ﻛﺄﺣد أﻗﺎرﺑﮫ ،وﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك أي ﺑطﻼن ،ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻗد ﯾﻛون ھذا اﻟﺣﺿور ﻻزﻣﺎ ً
ﻹرﺷﺎد ﻋﻣﺎ ﯾراد اﻟﺣﺟز ﻋﻠﯾﮫ.
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 30ﻋﺑداﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﯾﻌﻲ وآﻣﺎل اﻟﻔزاﯾري ،اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ طرق اﻟﺣﺟز اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻣﻧﺷﺄة
اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،1990 ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .261
 31اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .261
 32طﻠﻌت ﻣﺣﻣد دوﯾدار ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .176-175
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ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﺣﻖ اﻟﻣدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺿور وﻗت ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺣﺟز
ﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺣﺟز ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻣدﯾن ﻓﻣن ﺣﻘﮫ أن ﯾﺗواﺟد ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ
ھذه اﻷﻣوال ،ﻓﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠﻖ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻘﺎﺋم اﻟﺗﻧﻔﯾذ أن ﯾطﻠب إﺑﻌﺎده ﻋن ﻣﻛﺎن اﻟﺣﺟز ،إﻻ أن ﻻ
ﯾﺷﺗرط ﻟﺻﺣﺔ اﻟﺣﺟز ﺣﺿور اﻟﻣدﯾن اﻟﻣﺣﺟوز ﻋﻠﯾﮫ ،وإﻻ أدى ذﻟك إﻟﻰ ﺟﻌل ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺣﺟز ﻣرھوﻧﺎ ً
ﺑﺈرادﺗﮫ إن ﺷﺎء ﺣﺿر وإن ﻟم ﯾﺷﺄ ﻟم ﯾﺣﺿر ،وﻻ رﯾب أن ذﻟك ﯾﺿر ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟداﺋن اﻟﺣﺎﺟز .33
وأن اﻟﻣﺷرع ﻧص ذﻟك ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (128ﻣن ذات اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﮭﺎ
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن " -2...ﯾﺟب أن ﯾوﻗﻊ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﻣدﯾن إن ﻛﺎن ﺣﺎﺿرا ً ﻣﺣﺿر اﻟﺣﺟز ،وﻓﻲ
ﺣﺎل اﻣﺗﻧﺎﻋﮫ ﻋن اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﯾﺛﺑت اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺣﺿر اﻟﺣﺟز ،وﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺟرد ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻣدﯾن
رﺿﺎ ًء ﻣﻧﮫ ﺑﺎﻟﺣﻛم."...
راﺑﻌﺎً :ﺣﺿور رﺟﺎل اﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ ﻣﺣل اﻟﺣﺟز
ﯾﺟري ﺣﺟز اﻟﻣﻧﻘول ﺑﺎﻧﺗﻘﺎل ﻗﺎﺋم اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﻣطﻠوب ﺣﺟزھﺎ ،واﻟﺣﺎل ﻻ
ﯾﺧﻠو ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾن ھﻣﺎ:
اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ :إﻣﺎ أن ﯾﺻﺎدف ﻗﺎﺋم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘﺑﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ﺗﺣول دون ﻣﺑﺎﺷرﺗﮫ ﻟﻺﺟراءات
وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﮫ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺟﮭﺔ اﻹدارة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﺗذﻟﯾل ﺗﻠك اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺷرط
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺧﺗص.
وذﻟك اﺳﺗﻧﺎدا ً ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ) (100ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ أﻧﮫ " ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻛﺳر
اﻷﺑواب أو ﻓﺗﺢ اﻷﻗﻔﺎل ﺑﺎﻟﻘوة ﻹﺟراء اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻻ ﺑﻣواﻓﻘﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﯾﺗم ذﻟك ﺑﺣﺿور أﺣد أﻓراد
اﻟﺷرطﺔ وﯾﺛﺑت ﺣﺿوره ﻓﻲ ﻣﺣﺿر اﻟﺗﻧﻔﯾذ وإﻻ ﻛﺎن ﺑﺎطﻼً".

 33ﻋﻠﻲ ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد اﻟﺗرﻛﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .466
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وﺑﺎﺳﺗﻘراء ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ،ﯾﺟد اﻟﺑﺎﺣث أﻧﮫ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻘﺎﺋم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻛﺳر اﻷﺑواب أو
ﻓض اﻷﻗﻔﺎل ﺑﺎﻟﻘوة ﻹﺟراء اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻻ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﯾﺗم ذﻟك ﺑﺣﺿور أﺣد رﺟﺎل اﻟﺷرطﺔ
اﻟذي وﺟب ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺿر اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺣث ﯾﺟد أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾوﻓﻖ ﺑطﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ،
وذﻟك ﻷن ھذا ﻋﻣل ﻣﺎدي ﺑﺣت ﯾذﻟل ﺑواﺳطﺔ ﺟﮭﺔ اﻹدارة ،ﻛﻣﺎ أن رﺟوع ﻗﺎﺋم اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ
اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺗﮫ ﯾﮭﯾﺊ اﻟﻔرﺻﺔ واﻟوﻗت ﻟﻠﻣدﯾن ﻟﺗﮭرﯾب أﻣواﻟﮫ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ وإﺧﻔﺎﺋﮭﺎ.
اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :إذا ﺷرع ﻟﻘﺎﺋم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮫ ﻓﻲ ﻓض اﻷﻗﻔﺎل وﻛﺳر اﻷﺑواب ﻓﺈﻧﮫ
ﯾﻛون ﻣﺣﻼً ﻟﻠﻣﺳﺎﺋﻠﺔ ﻧﺎھﯾك أﯾﺿﺎ ً ﻋن ﺑطﻼن اﻟﺣﺟز ،وذﻟك ﻟﺧطورة ﻣن ﻣﺛل ھذا اﻹﺟراء ،ﺑﺣﯾث ﯾﺗم
ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ﺷﺧص ﻣﺗﻌﻧت وﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻔرﺿﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﯾﺗطﻠب أن ﯾﻛون ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺿر ﺷﺧص ﻣﺳؤول
ﯾؤﯾد ،وﯾﺷﮭد ﺑﺳﻼﻣﺔ ﺗﺻرف ﻗﺎﺋم اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
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وﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﯾﮫ أن اﻟﻣﺷرع ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻧص ﺻراﺣﺔً ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ
رﻗم ) (100ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﻼن ﻛﺟزء ﻟﺗﺧﻠف ھذه اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :إﺟراءات ﺗﻌدد اﻟﺣﺟوز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول ﻟدى اﻟﻣدﯾن
إن إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ إﺟراءات ﺗﻌدد اﻟﺣﺟوز ﺗدور ﺣول اﻟﻘواﻋد اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﯾﺔ ،ﻓﻔﻲ
ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﺳﯾﺗم اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﮭﻧﺎك ﻗﺎﻋدة أﺳﺎﺳﯾﺔ أن ﺟﻣﯾﻊ أﻣوال اﻟﻣدﯾن ﺿﺎﻣﻧﺔ
ﻟﻠوﻓﺎء ﺑدﯾوﻧﮫ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﻣواﻟﮫ اﻟﻣﺣﺟوزة ،وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن اﻟﺣﺟز ﻻ ﯾﺧرج اﻟﻣﺎل ﻋن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺣﺟوز
إﻟﯾﮫ ﺑل ﯾﺿل داﺧﻼً ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺿﻣﺎﻧﮫ اﻟﻌﺎم ،ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ داﺋﻧون آﺧرون اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺣﻘوﻗﮭم ﻣﻧﮫ رﻏم
ﺳﺑﻖ اﻟﺣﺟز ﻋﻠﯾﮫ ،وﻻ ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻣﺗﻊ اﻟداﺋن اﻟﺣﺎﺟز ﺑﺣﻖ اﻣﺗﯾﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺣﺟوز ﻋﻠﯾﮫ،
وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن اﻟﺣﺟز ﻻ ﯾﻌطﻲ ﻟﻠداﺋن اﻟﺣﺎﺋز أوﻟوﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ أو إﺟراﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻔﯾﺎء ﺣﻘﮫ .وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ
اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻓﺈن ﻗﺎﻋدة اﻟﺣﺟز ﺑﻌد اﻟﺣﺟز ﻻ ﯾﺟوز ،وﻣن اﻟوھﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﯾﻔﮭم ﻣن ھذه اﻟﻌﺑﺎرة أﻧﮫ إذا وﻗﻊ

 34ﻋﺎﺷور ﻣﺑروك ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .284-283
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ﺣﺟز ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻘوﻻت ﺳﺑﻖ إﯾﻘﺎع اﻟﺣﺟز ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﺈن اﻟﺣﺟز اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻘﻊ ﺑﺎطﻼً ،وﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر أن
اﻟﻣﻔﮭوم ﻣﺧﺎﻟف ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻟﻣﺎ ﺗم ذﻛره ،واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﺗﻔﺳﯾر ھذه اﻟﻘﺎﻋدة أﻧﮫ ﻋﻧد ﺗوﻗﯾﻊ ﺣﺟز ﻋﻠﻰ
ﻣﺎل ﺳﺑﻖ اﻟﺣﺟز ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻼ ﯾﺟوز ﺗﻛرار إﺟراءات اﻟﺣﺟز ،ﺑﺣﯾث إذا ﺗﻌدد اﻟﺣﺎﺟزون ﻓﺈن اﻹﺟراءات
ﻻ ﯾﺑﺎﺷرھﺎ إﻻ ﺣﺎﺟز واﺣد وﯾﻛون ﺗدﺧل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺣﺎﺟزﯾن ﻛﺎﻓﯾﺎ ً ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم.

35

وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﻟﮭذه اﻟﻘﺎﻋدة ﻋدة أھداف أوﻟﮭﺎ ﺗوﺣﯾد اﻹﺟراءات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺣﺟزﯾن وﺛﺎﻧﯾﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣدﯾن اﻟﻣﺣﺟوز ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗوﻓﯾر اﻟوﻗت واﻟﺟﮭد واﻟﻧﻔﻘﺎت ،وﻓﻲ
اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﺗﮭدف ﻟﻣﻧﻊ ﺗﺿﺎرب اﻹﺟراءات وﺗﻌﻘﯾدھﺎ وﺗﻧﺎﻗﺿﮭﺎ اﻟﻣؤدي إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ،وﻋﻠﺔ ذﻟك إن اﻟﺣﺟز ﯾﻠﯾﮫ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺎل ،ﻓﯾﺟب اﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ﺑﯾن اﻟﺣﺟزﯾن
ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﯾوم واﺣد وﻣرة واﺣدة ،وﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺗﺻور ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أن ﯾﺗم ﺑﯾﻌﺎن ﻟﻣﺎل
واﺣد .وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺑﻖ ،ﺳﯾﺗم اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ھذا اﻟﻔرع ﻋن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺗﻌدد اﻟﺣﺟوز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول،
وﻣن ﺛم ﺳﯾﺑﯾن طرق ﺗدﺧل اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول.
أوﻻ :اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺗﻌدد اﻟﺣﺟوز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول
إن اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﺗﻌدد اﻟﺣﺟوز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول ھو ﺗوﻗﯾﻊ أﻛﺛر ﻣن ﺣﺟز ﺳواء ﻛﺎن ﻣن داﺋن
واﺣد أو ﻣن داﺋﻧﯾن ﻣﺗﻌددﯾن ﻋﻠﻰ ذات اﻟﻣﻧﻘول ،وﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود أﻛﺛر ﻣن داﺋن ﯾﺣوز ﺳﻧدا ً ﺗﻧﻔﯾذﯾﺎ ً
وطﻠﺑوا ﺟﻣﯾﻌﺎ ً ﻣن ﻗﺎﺋم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ وﻗت واﺣد أو ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘوﻻت
اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻣدﯾن واﺣد ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻛون ﺑﺻدد ﺗﻌدد اﻟﺣﺎﺟزﯾن ﺑﺣﯾث ﯾﻧﺗﻘل ﻗﺎﺋم اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﻘوﻻت
وﯾﺟري ﺣﺟزا ً واﺣدا ً ﻟﻣﺻﺣﻠﺔ اﻟداﺋﻧﯾن ،ﻓﯾﺗﻣﺗﻊ ﻛل ﺣﺎﺟز ﺑﺣﻘوق ﻣﻣﺛﺎﻟﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﺣﺎﺟز اﻵﺧر.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻘد ﻧظم ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻌدد اﻟﺣﺟوز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )(135
ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗوﺣﯾد اﻹﺟراءات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺣﺟز ،وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف ﻻ ﯾﺗم إﻻ ﺑﯾﻊ واﺣد ﻟﮭذه اﻟﻣﻧﻘوﻻت ﻣﮭﻣﺎ ﺗﻌددت اﻟﺣﺟوز ﻋﻠﯾﮭﺎ.

 35ﻋﺎﺷور ﻣﺑروك ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺻﻔﺣﺔ  ،302-297وﻋﻠﻲ ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﺗرﻛﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺻﻔﺣﺔ  ،480-478وطﻠﻌت ﻣﺣﻣد
دوﯾدار ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺻﻔﺣﺔ  ،2018-209وﻋﺑداﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﯾﻌﻲ وأﻣﺎل اﻟﻔزاﯾري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .281-278
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ﺛﺎﻧﯾﺎً :طرق ﺗدﺧل اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌدد داﺋﻧو اﻟﻣدﯾن ﻓﺈن ﻗﯾﺎم أﺣدھم ﺑﺎﻟﺣﺟز ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟداﺋﻧﯾن إﻟﻰ اﻧﺗﮭﺎز ﻓرﺻﺔ
اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑدﯾوﻧﮭم ،وﻗد ﻧظم اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ طرق ﺗدﺧﻠﮭم ﻓﻲ اﻟﺣﺟز ﻣﻧﻌﺎ ً ﻟﺗﻛرار
إﺟراءات اﻟﺣﺟز ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﮭم ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع ﻧظم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ
ﺣﺟز اﻟﻣﻧﻘول ﺑوﺳﯾﻠﺗﺎن:
أ -اﻟﺣﺟز ﺑطرﯾﻖ اﻟﺟرد
ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (135ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن
" -1إذا اﻧﺗﻘل اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻘوﻻت ﺳﺑﻖ ﺣﺟزھﺎ ﻟدى اﻟﻣدﯾن وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎرس
ﻋﻠﯾﮭﺎ أن ﯾﺑرز ﻟﮫ ﺻورة ﻣﺣﺿر اﻟﺣﺟز وﯾﻘدم اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺣﺟوزة ،وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ أن ﯾﺟردھﺎ
ﻓﻲ ﻣﺣﺿر -2 ...ﯾﻌﻠن ھذا اﻟﻣﺣﺿر ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر اﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟز اﻷول واﻟﻣدﯾن
واﻟﺣﺎرس إذا ﻟم ﯾﻛن ﺣﺎﺿراً ،ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻠن اﻟﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ أﻣرت ﺑﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺣﺟز اﻷول."...
وﯾﺳﺗﻔﺎد ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر أﻧﮫ  -1ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠداﺋن اﻟذي ﯾرﻏب ﻓﻲ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ
ﻣﻧﻘوﻻت ﻟﻣدﯾﻧﮫ ﺳﺑﻖ ﺣﺟزھﺎ ﻣن ﻗﺑل أن ﯾﺳﻠك طرﯾﻖ اﻟﺣﺟز اﻟﻌﺎدي ،ﺑل ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﺳﻠك طرﯾﻖ
اﻟﺟرد )ﺣﺻر اﻷﺷﯾﺎء ﺗﻔﺻﯾﻼً( ﻣﻧﻌﺎ ً ﻟﺿﯾﺎع اﻟوﻗت واﻟﻧﻔﻘﺎت واﻟﺟﮭد -2 .ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراء ﺟوھري وھو اﻹﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﻛﺎن وﺟود اﻟﻣﻧﻘوﻻت ﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺣﺟز ،وﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﺣرر
ﻣﺣﺿر ﯾﺗﺿﻣن ﻓﯾﮫ وﺻﻔﺎ ً دﻗﯾﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻧﻘوﻻت اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻖ ﺣﺟزھﺎ -3 .ﺿرورة إﻋﻼن اﻟﺣﺎﺋز اﻷول
ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟرد ﻟﺗﻛﻠﯾﻔﮫ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺣﺟز ﺣﺗﻰ اﻟﺑﯾﻊ وﻟﯾس ﻓﻘط ﻟﻣﺻﺣﺗﮫ
وإﻧﻣﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺣﺎﺋز اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻛذﻟك ،ﻛﻣﺎ وﯾﺗم إﻋﻼن اﻟﺣﺎرس إذا ﻟم ﯾﻛن ﺣﺎﺿرا ً ﻷﻧﮫ ﺳﯾﺻﺑﺢ اﻟﺣﺎرس
ﻋﻠﻰ اﻷﺷﯾﺎء ﻣﺣل اﻟﺟرد واﻷﺷﯾﺎء ﻣﺣل اﻟﺣﺟز اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺳﺑﻖ ﺣﺟزھﺎ.
وھﻧﺎك ﺗﺳﺎؤﻻً ﯾطرح ﻧﻔﺳﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﺳﺎط ھذا اﻟﺑﺣث ،ھل ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻧﻘول ﺑطرﯾﻖ اﻟﺟرد آﺛﺎر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ؟
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ﺑﻌد اﻟﺗﺗﺑﻊ واﻟﺗﻣﻌن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻠﺑﺎﺣث أن ھﻧﺎك ﻋدة آﺛﺎر  36ﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول ﺑطرﯾﻖ اﻟﺟرد ،وھﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
 -1اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺣﺟز اﻷول :وذﻟك ﺑﺈﺑﻘﺎﺋﮫ ﻗﺎﺋﻣﺎ ً ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﺎﺟز اﻟﻣﺗدﺧل ،وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن
ﺗﻧﺎزل اﻟﺣﺎﺋز اﻷول ﻋن ﺣﺟزه ﻻ ﯾﺳري ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺣﺎﺋزﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ،ﺑل ﺗﺳﺗﻣر إﺟراءات
اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﺑري ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﻣﺣدد ﻟﮫ ﺳﻠﻔﺎ ً ،وإن إﻋﻼن اﻟﺣﺎرس ﻟﻣﺣﺿر اﻟﺟرد
ﯾﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺣﺟز وﺗﺛﺑﯾت ﻋبء اﻟﺣراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺣﺎرس ﻓﻼ ﺗرﻓﻊ
ﻋﻧﮫ وﯾﺿل ﻣﻛﻠﻔﺎ ً ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺟوزات ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎرض )اﻟﻣﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺣﺟز(
واﻟﺣﺎﺋز اﻷول ،وﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻟﺣﺎرس اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺟوزات ﻷي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﺑﻐﯾر
اﻟطرﯾﻖ اﻟذي رﺳﻣﮫ اﻟﻘﺎﻧون.
 -2اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺑﯾﻊ ﺣﺗﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺣﻘوق اﻟﺣﺎﺋزﯾن :ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻧد إﺟراء اﻟﺑﯾﻊ أن
ﯾﺳﺗﻣر ﻓﯾﮫ ﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻣﻧﮫ ﻛﺎﻓﯾﺎ ً ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺣﻘوق اﻟﺣﺎﺋز اﻷول وﻏﯾره ﻣن اﻟﺣﺎﺋزﯾن
اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺣﻘوق اﻟداﺋﻧﯾن اﻟﺣﺎزﯾن ﯾﺟب
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ أن ﯾﻘوم ﺑﺈﯾداع اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺧزاﻧﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺷﻔوﻋﺔ ﺑﺑﯾﺎن اﻟﺣﺟوز
اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺗﺣت ﯾده.
 -3إﻣﻛﺎن اﻟﺣﻠول ﻓﻲ اﻹﺟراءات :إذا ﺗﻌددت اﻟﺣﺟوز ﻋﻠﻰ ذات اﻟﻣﻧﻘول ﻓﺈن اﻟﺣﺎﺋز اﻷول ھو
اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﮫ ﻣﺑﺎﺷرة اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺑﯾﻊ وﻟﯾس ﻣن ﺣﻖ اﻟﺣﺎﺋزﯾن اﻟﻼﺣﻘﯾن ﻟﮫ،
وﯾﻣﻛن ﻟﻠﺣﺎﺋزﯾن اﻟﻼﺣﻘﯾن )اﻟﺣﺎﺋز اﻟﺛﺎﻧﻲ( اﻟﺣﻠول ﻣﺣل اﻟﺣﺎﺋز اﻷول ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷرة اﻹﺟراءات
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟم ﯾﻘم اﻷﺧﯾر ﺑطﻠب اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺿر أو إذا اھﻣل أو ﻗﺻد اﻹﺿرار
ﺑﺎﻟداﺋﻧﯾن اﻟﻣدﺧﻠﯾن.

 36اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ.
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ب -اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻣن ﺗﺣت ﯾد ﻗﺎﺋم اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (142ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ
"ﯾﻛف اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋن اﻟﻣﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﻊ إذا ﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﻛﺎفٍ ﻟوﻓﺎء اﻟدﯾون اﻟﻣﺣﺟوز ﻣن أﺟﻠﮭﺎ
واﻟﻣﺻروﻓﺎت ،وأﻣﺎ ﻣﺎ ﯾوﻗﻊ ﺑﻌد ذﻟك ﻣن اﻟﺣﺟوز ﺗﺣت ﯾد اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ أو ﻏﯾره ﻣﻣن ﯾﻛون ﺗﺣت
ﯾده اﻟﺛﻣن ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺗﻧﺎول إﻻ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ وﻓﺎء ﻣﺎ ذﻛر".
وﯾﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة أﻧﮫ ﯾﺟوز ﻟﻠداﺋن اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺣﺟز ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ
اﻟﺛﻣن اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻣن اﻟﺑﯾﻊ ﺗﺣت ﯾد اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻟو ﻟم ﯾﻛن ﻣﻊ اﻟﻣﺗدﺧل ﺳﻧد ﺗﻧﻔﯾذي.
ﯾرى اﻟﺑﻌض أن ﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺣﺟز ﺑﮭذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﻛون ﺑﺈﺟراءات اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻣدﯾن
ﻟدى اﻟﻐﯾر ،وﻟﻛن اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻌﻔﻰ اﻟﺣﺎﺋز ﻣن رﻓﻊ دﻋوى ﺻﺣﺔ اﻟﺣﺟز.
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وإن رأي اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ،أن اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻟم ﯾﻧظم ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺗﺣدﯾد إﺟراءات
اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺣﺟز ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻣن ﺗﺣت ﯾد ﻗﺎﺋم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،وﻟم ﯾرد ﻛذﻟك ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ
اﻋﻔﺎء اﻟﻣﺗدﺧل ﻣن رﻓﻊ دﻋوى ﺻﺣﺔ اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ ﻓرض أن اﻟﺗدﺧل ﯾطﺑﻖ ﻋﻠﯾﮫ إﺟراءات ﺣﺟز ﻣﺎ
ﻟﻠﻣدﯾن ﻟدى اﻟﻐﯾر.
وﺛﻣﺔ ﺳؤال ﻻﺑد ﻣن طرﺣﮫ ھﻧﺎ وھو ﻣﺎھﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺣﺟز ﻋن
طرﯾﻖ اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ ﺛﻣن ﺗﺣت ﯾد ﻗﺎﺋم اﻟﺗﻧﻔﯾذ؟
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﻔرﯾﻖ ﺑﯾن اﻟﺗدﺧل ﻗﺑل اﻟﻛف ﻋن اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗدﺧل ﺑﻌده،
ﺣﯾث أن اﻵﺛﺎر ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ،ﻓﻔﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﺳﯾﺗم اﻟﺣدﯾث ﻋن آﺛﺎر اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺣﺟز
ﻗﺑل اﻟﻛف ﻋن اﻟﺑﯾﻊ ،وﻣن ﺛم ﺳﯾﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣث آﺛﺎر اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺣﺟز ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ.

 37ﻋﻠﻲ ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﺗرﻛﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .484
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أ -آﺛﺎر اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺣﺟز ﻗﺑل اﻟﻛف ﻋن اﻟﺑﯾﻊ:
ﺑﻌد اﻹطﻼع واﻟﺗﻣﻌن ﻓﻲ اﻟﻣواد ) (142و ) (135ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون
اﻹﺟرارات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،ﺗﺑﯾن ﻟﻠﺑﺎﺣث أن ﻣن أھم اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﺧل ﻗﺑل اﻟﻛف ﻋن اﻟﺑﯾﻊ
ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋم اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺑﯾﻊ إﻟﻰ أن ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟدﯾوناﻟﻣﺣﺟوز ﻣن أﺟﻠﮭﺎ واﻟﻣﺻروﻓﺎت.
 ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺣﺟز اﻟﺣﻠول ﻣﺣل اﻟداﺋن اﻟﺣﺎﺟز وﻣﺑﺎﺷرة اﻹﺟراءات وطﻠباﻟﺑﯾﻊ.
 ﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ زوال اﻟﺣﺟز اﻷول ،زوال اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻣن ﺗﺣت ﯾد ﻗﺎﺋم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎدامأن ھذا اﻟﺣﺟز وﻗﻊ ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ﻓﻲ ذاﺗﮫ.
ب -آﺛﺎر اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺣﺟز ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ:
وﯾﺳﺗﺷف اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (142أن اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺣﺟز
ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ ھﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
 ﻋدم اﻗﺗﺿﺎء اﻟﻣدﺧل ﻓﻲ اﻟﺣﺟز ﻟﺣﻘﮫ إﻻ ﺑﻌد اﻗﺗﺿﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﺟزﯾن ﻗﺑل اﻟﻛف ﻋناﻟﺑﯾﻊ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘوﻗﮭم واﻟﻣﺻروﻓﺎت.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :إﺟراءات ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﻘول اﻟﻣﺣﺟوز ﻋﻠﯾﮫ
ﻧظم اﻟﻣﺷرع اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم إﺟراءات ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﻘول اﻟﻣﺣﺟوز ﻋﻠﯾﮫ واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﮫ ،ﻓﻘد وردت اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن ) (146 – 137ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون
اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ .وﻋﻠﯾﮫ ،ﺳﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم ھذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﻓرﻋﯾن ،ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻔرع اﻷول اﻹﺟراءات
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﻘول ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﯾﺗﻧﺎول آﺛﺎر ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﻘول.
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اﻟﻔرع اﻷول :إﺟراءات ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﻘول
ﯾﻧﺗﮭﻲ اﻟﺣﺟز ﻋﺎدة ً ﺑﺑﯾﻊ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺣﺟوز ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وﺗﻣﮭﯾدا ً ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﯾﻠزم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﻌض
اﻹﺟراءات ،وﺗﻧﺣﺻر ھذه اﻹﺟراءات ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﯾوم اﻟﺑﯾﻊ وﻣﻛﺎﻧﮫ وإﻋﻼﻧﮫ ،وﻛذﻟك طﻠب اﻟﺑﯾﻊ ،وﻋﻠﯾﮫ
ﺳﯾﺗم اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ھذا اﻟﻔرع ﻋن ﺗﻠك اﻹﺟراءات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
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أ -ﺗﺣدﯾد ﯾوم اﻟﺑﯾﻊ وﻣﻛﺎﻧﮫ :ﺑﻌد إﺗﻣﺎم اﻟﺣﺟز ﯾﺟب أن ﯾﺷﺗﻣل ﻣﺣﺿر اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ ﯾوم اﻟﺑﯾﻊ وﺳﺎﻋﺗﮫ،
وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺧﻠف اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣذﻛور ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺑطﻼن اﻟﻣﺣﺿر ،ﺑﺣﯾث ﯾﺟوز ﺗﺣدﯾده ﺑطﻠب ﯾﻘدم
إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻛﻲ ﯾﺗوﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﯾوم اﻟﺑﯾﻊ وﺳﺎﻋﺗﮫ  ،39وذﻟك اﺳﺗﻧﺎدا ً ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ) (136ﻓﻲ
ﻓﻘرﺗﮭﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ " ...ﯾﺟري ﺗﺣدﯾد ﯾوم
اﻟﺑﯾﻊ وﺳﺎﻋﺗﮫ وﻣﻛﺎﻧﮫ ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ."...
أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﺟري ﻓﯾﮫ اﻟﺑﯾﻊ ،ﯾﺗم اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﻓﯾﮫ اﻷﺷﯾﺎء
اﻟﻣﺣﺟوزة أو ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺧﺻص ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣﺟوزات إﻻ إذا اﻗﺗﺿت
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺧﻼف ذﻟك ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺣﺟوزة ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻠف أو ﺑﺿﺎﺋﻊ ﻋرﺿﺔ ﻟﺗﻘﻠب
اﻷﺳﻌﺎر ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ أن ﯾﺄﻣر ﺑﺈﺟراء اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾراه وﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﺣﺳب اﻷﺣوال وذﻟك ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠب ﯾﻘدم إﻟﯾﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﺎرس أو ﻗﺎﺋم اﻟﺗﻧﻔﯾذ أو ذوي اﻟﺷﺄن،
وھذا ﻣﺎ أﻛدﺗﮫ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (137ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ.
ب -اﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﺑﯾﻊ  :40ﻧظم اﻟﻣﺷرع إﺟراءات اﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﺑﯾﻊ ،وﻻ ﯾﺗم اﻟﺑﯾﻊ إﻻ ﺑﻌد ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺗﻣﺎم إﺟراءات اﻹﻋﻼن ،واﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟﻣﺣدد ھو إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻌﻠم
أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺷراء ﻟﺗﺷﺗد ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻧد اﻟﻣزاﯾدة ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﯾﺳﻔر ﻋن ذﻟك ارﺗﻔﺎع ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،وﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

 38ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟطﻧﺎﺣﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .124-114
 39ﻋﺎﺷور ﻣﺑروك ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .308
 40ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟطﻧﺎﺣﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .119-117
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 -1اﻟﻠﺻﻖ :ﺑﻌد إﺗﻣﺎم اﻟﺣﺟز وﺗﺣدﯾد ﯾوم اﻟﺑﯾﻊ وﺳﺎﻋﺗﮫ وﻣﻛﺎﻧﮫ وذﻟك ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ،
ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋم اﻟﺗﻧﻔﯾذ أن ﯾﻘدم إﻋﻼﻧﺎ ً ﻣﺑﯾﻧﺎ ً ﻓﯾﮭﺎ ﯾوم اﻟﺑﯾﻊ وﺳﺎﻋﺗﮫ وﻣﻛﺎﻧﮫ وﻧوع اﻷﺷﯾﺎء
اﻟﻣﺣﺟوزة ووﺻﻔﮭﺎ إﺟﻣﺎﻻً ،ﻣﻊ ذﻛر ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺣﺿر اﻟﺣﺟز ،وﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﺛﺑﺎت
اﻟﻠﺻﻖ ﻓﻲ ﺳﺟل ﺧﺎص ﯾﻌد ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ.
 -2اﻟﻧﺷر :إن اﻹﻋﻼن ﺑطرﯾﻖ اﻟﻠﺻﻖ أﻣر ﻻزم وﺿروري وﯾﺗم ذﻟك ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻗﺎﺋم اﻟﺗﻧﻔﯾذ دون
اﻟرﺟوع ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺷر ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗوﻗف ذﻟك ﻋﻠﻰ إذن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وذﻟك
ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ً ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (136ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﮭﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون
اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﺟوز ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ أن ﯾﺄﻣر ﺑﺈﻋﻼن ذﻟك ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺻﺣف
اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أو اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل
اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ".
ج -طﻠب اﻟﺑﯾﻊ :ﻻ ﯾﻘوم ﻗﺎﺋم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﻣﺣدد ﻟﮫ ،إﻻ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟداﺋن اﻟﺣﺎﺟز ،ﻓﺈذا
ﻟم ﯾطﻠﺑﮫ ﻓﻘد ﯾﻛون ﻗد اﺳﺗوﻓﻰ ﺣﻘﮫ أو ﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﺣﺟز أو اﺗﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺟزو ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﯾل
اﻟﺑﯾﻊ ،ﻓﻼ ﯾﻘوم ﻗﺎﺋم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ إﻻ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ إﻋﻼن اﻟداﺋن اﻟﺣﺎﺟز ﺑرﻏﺑﺗﮫ ﻓﻲ اﻟطﻠب ،إﻣﺎ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌدد اﻟداﺋﻧﯾن اﻟﺣﺎﺟزﯾن ﻓﻘط ﯾطﻠب اﻟﺑﯾﻊ ھو ﻗﺑل اﻟداﺋن ﻣﺑﺎﺷر اﻹﺟراءات.

41

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :آﺛﺎر ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﻘوﻻت
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﻣﺣﺟوزة ﺑﺎﻟﻣزاد ﻋدة آﺛﺎر ،ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺷﺗري وﺑﻌﺿﮭﺎ
ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟداﺋﻧﯾن اﻟﺣﺎﺟزﯾن واﻵﺧر ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺣﺟوز ﻋﻠﯾﮫ وأﻣواﻟﮫ ،وﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻛل ﻣﻧﮭم ﻋﻠﻰ ﺣدا.

 41طﻠﻌت ﻣﺣﻣد دوﯾدار ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .301
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 -1آﺛﺎر اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗري:
ﻋﻧد رﺳو اﻟﻣزاد أن ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﺷﺗري ﻣﻠﺗزﻣﺎ ً ﺑﺄداء اﻟﺛﻣن وﯾﺟب أن ﯾؤدﯾﮫ ﻓورا ً ،وﯾﺻﺑﺢ
اﻟﻣﺷﺗري اﻟراﺳﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣزاد ﻣﺎﻟﻛﺎ ً ﻟﻠﻣﻧﻘول ﻣﻧذ ﻟﺣظﺔ دﻓﻊ اﻟﺛﻣن وﯾﻛﺗﺳب اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم ،أن ﻣن ﺷروط اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟﻣزاد أن ﺗﻛون اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺑﯾﻌﺔ
ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﻣدﯾن وأن ﺗﻛون إﺟراءات اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺣﺟز ﺻﺣﯾﺣﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﺟوزات ﻏﯾر ﻣﻣﻠوﻛﺔ
ﻟﻠﻣدﯾن أو ﻛﺎن ﺣﺟزھﺎ ﺑﺎطﻼً ﯾﻌﺗﺑر اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري ﺻﺣﯾﺣﺔ ﺑﺷرط أن ﯾﻛون اﻟﻣﺷﺗري
ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ وأن ﯾﺗﺳﻠم ھذه اﻟﻣﻧﻘوﻻت ﻓﻌﻼً ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻗﺎﻋدة اﻟﺣﯾﺎزة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻘول ﺳﻧد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،وﻻ ﯾﻣﻛن
ﺗطﺑﯾﻖ ھذه اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗري ﺳﻲء اﻟﻧﯾﺔ.
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وﻗد اﺳﺗﻘرت أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ أن "ﻋﻘد ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﻘول ﯾرﺗب آﺛﺎرا ﻣﻧﮭﺎ
اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ اﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري ﺑﻣﺟرد ﺗﻣﺎم اﻟﺑﯾﻊ".
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وﺑﺎﺳﺗﻘراء اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺳﺎﺑﻖ ،ﯾﺟد اﻟﺑﺎﺣث أﻧﮫ ﺗﻧﺗﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘول إﻟﻰ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن
ﺑﻣﺟرد ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﻘول ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري ﺑﻣﺟرد ﺗﻣﺎم اﻟﺑﯾﻊ.
 -2آﺛﺎر اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﺟزﯾن:
ﻛﻣﺎ وﻧﻌﻠم ﺟﻣﯾﻌﺎ ً أن اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣزاد ﯾﺟﻌل اﻟﺣﺎﺟزﯾن ﯾﺳﺗوﻓون ﺣﻘﮭم ﺑﺎﻷوﻟوﯾﺔ ﻣن اﻟﺛﻣن ﺳواء
أﻛﺎﻧت اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ أم ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ،وﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﮫ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (174ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﻣﺗﻰ ﺗم اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ ﻧﻘود ﻟدى اﻟﻣدﯾن ،أو ﺗم ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺎل
اﻟﻣﺣﺟوز ،أو اﻧﻘﺿت ﻋﺷرة أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ اﻟذﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺟز ﻣﺎ ﻟﻠﻣدﯾن ﻟدى اﻟﻐﯾر،

 42ﻋﺑداﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﯾﻌﻲ وأﻣﺎل اﻟﻔزاﯾري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .277-275
 43اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،طﻌن رﻗم ) 18 ،(38اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  ،1996ﺟﻠﺳﺔ  ،16/11/1996ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدﺧول 2020/10/01
اﻟﻣوﻗﻊ اﻷﻟﻛﺗروﻧﻲhttps://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_CC-Ar/00_1996/UAE-CC-Ar_1996-11-:
16_00038_Taan.html?val=UAE-CCArAC1&Words=%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%
D9%82%D9%88%D9%84#Anchor1

50

ﺗوزع ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟداﺋﻧﯾن اﻟﺣﺎﺟزﯾن وﻣن اﻋﺗﺑر طرﻓﺎ ً ﻓﻲ اﻹﺟراءات دون أي إﺟراء آﺧر،
وﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻟوﻓﺎء ﻛﺎﻣل ﺣﻘوﻗﮭم".
 -3آﺛﺎر اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﺟوز ﻋﻠﯾﮫ وأﻣواﻟﮫ:
ﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﯾﮫ ،أن ﻣن ﺛﻣرة اﻟﺑﯾﻊ اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﻣﺣﺟوزة ﺳواء ﺑﯾﻌت ﻛل
اﻷﻣوال اﻟﻣﺣﺟوزة أو ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ وﻛف اﻟﺑﯾﻊ ﻋن اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻷن اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻣن اﻟﺑﯾﻊ أﺻﺑﺢ ﻛﺎﻓﯾﺎ ً ﻟﻠوﻓﺎء
ﺑﺣﻘوق اﻟﺣﺎﺟزﯾن واﻟﻣﺻﺎرﯾف.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺣﺟز ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺗﻘﺎل ﺣﻖ اﻟﺣﺎﺟزﯾن إﻟﻰ اﻟﺛﻣن اﻟذي ﺧﺻص
ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺣﻘوﻗﮭم أي أﻧﮫ أﺻﺑﺢ ﻣﺣﻼً ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﺑدﻻً ﻣن اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺣﺟز ﺳﺎﺑﻘﺎ ً.
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اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال
اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ
ﺧﺻص اﻟﻣﺷرع اﻻﻣﺎراﺗﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻣن ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن ) (40-29ﻣن ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق
ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول اﻟﺿﺎﻣن ،وأﺣﺎل إﻟﻰ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻹﺗﺣﺎدي رﻗم
) (20ﻟﺳﻧﺔ  2016ﻓﻲ ﺷﺄن رھن اﻻﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻟﻠدﯾن ﺑﺑﯾﺎن ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم.
وﻟﻐﺎﯾﺎت دراﺳﺔ ھذا اﻟﻣﺑﺣث ﺑﺷﻛل ﻣوﺳﻊ ﻻﺑد ھﻧﺎ ﻣن ﺗﻘﺳﯾم ھذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﻣطﻠﺑﯾن ،ﻓﻔﻲ
اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ إﺟراءات وﺿﻊ اﻟﯾد ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ،وأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺣث
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﯾﺗﻧﺎول إﺟراءات ﺑﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ.

اﻟﻣطﻠب اﻷول :إﺟراءات وﺿﻊ اﻟﯾد ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ
ﻓﻘد ﻧظم ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺑﻘواﻋد وأﺣﻛﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺧﺎﻟف اﻟﻘواﻋد
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم ) (11ﻟﺳﻧﺔ  1992ﺑﺷﺄن ﻗﺎﻧون
اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،ﺑﺣﯾث ﺗﺗﺳم إﺟراءاﺗﮫ ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ واﻟﻣروﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗواﻓﻖ ﻣﻊ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻐﺎﯾﺔ
 44ﻋﻠﻲ ﻋﺑﺎﻟﺣﻣﯾد ﺗرﻛﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .507-504

51

ﻣن إﺻداره ،ﻓﺎﻧﺣﺻرت اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻹﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﻘول اﻟﺿﺎﻣن ﻣﺑﺎﺷرة ،ﻓﮭل
ﺑذﻟك ﻗﺻر اﻟﻣﺷرع ھذه اﻹﺟراءات ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻘط دون أن ﯾﺳﺑﻖ إﺟراءات اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول؟
وﯾﻌرف اﻟﺣﺟز ﺑﺄﻧﮫ وﺿﻊ ﻣﺎل ﻣﻌﯾن ﻣن أﻣوال اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ﺗﺣت ﯾد اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻣﻧﻊ ﺻﺎﺣﺑﮫ
ﻣن أن ﯾﻘوم ﺑﺄي ﻋﻣل ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﻣﺎدي ﻣن ﺷﺄﻧﮫ إﺧراج ھذا اﻟﻣﺎل أو ﺛﻣﺎره ﻣن ﺿﻣﺎن اﻟداﺋن اﻟﺣﺎﺟز.
وﯾﻘﺻد ﻣن اﻟﺣﺟز ﺗﺣﻘﯾﻖ ھدﻓﯾن ھﻣﺎ:
 -1ﺗﺣدﯾد اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺑﯾن أﻣوال اﻟﻣدﯾن ،اﻟﺗﻲ ﺗﻛوم ﻣﺣﻼً ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻟﻌﺎم
ﻟﻠداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾرد ﻋﻠﻰ ﻣﺎل
أو أﻣوال ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻧﮭﺎ ،وﻣﮭﻣﺔ اﻟﺣﺟز ھﻲ ﺗﺣدﯾد اﻷﻣوال.
 -2اﻟﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﻣوال ﺑﺗﻘﯾﯾد ﺳﻠطﺎت اﻟﻣدﯾن اﻟراھن ،ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن أن
ﯾﺳﺗوﻓﻲ ﺣﻘﮫ ﻣﻧﮭﺎ.
وﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺑﮭﺎ ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ
ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول اﻟﺿﺎﻣن ،ﻧﺟد أﻧﮭﺎ ﺗﺣﻘﻖ ﺗﻠك اﻷھداف اﻟﺗﻲ ﯾرﻣﻰ اﻟﺣﺟز إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ،وﻟﻛن دون
اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ إﺟراءات اﻟﺣﺟز وﻣﺎﻓﯾﮭﺎ ﻣن ﺷﻛﻠﯾﺎت وإطﺎﻟﺔ ﻗد ﺗؤﺧر اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ ﻟﺣﻘﮫ ﺑﻣﺎ
ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭدف ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺷرع ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻣن ﺳن ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،أن ﻋﻘد اﻟﺿﻣﺎن اﻟذي ﯾﺗم إﺷﮭﺎره وﺗﺳﺟﯾﻠﮫ ﻓﻲ ﺳﺟل اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺧﺎص
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺿواﺑط ﺧﺎﺻﺔ أھﻣﮭﺎ ﺗﺣدﯾد ﺑﯾﺎﻧﺎت أطراف اﻟﺿﻣﺎن ،وﺑﯾﺎن اﻟﻣﻧﻘوﻻت ﻣﺣل اﻟﺿﻣﺎن ،وﻛذﻟك
ﺻﻔﺔ ﻛل طرف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣﻧﻘوﻻت .وﻛﺄن اﻟﻣﺷرع اﺳﺗﻌﺎض ﻋن اﻟﺣﺟز ﺑﺎﻟﺷﮭر ﻓﻲ اﻟﺳﺟل،
وھو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺣﻘﻖ ﻧﻔس اﻟﻐرض اﻟذي ﯾﺳﺗﮭدﻓﮫ ﻣن ﻓﻛرة اﻟﺣﺟز.

 45ﻋﺑداﻟﺗواب ﻣﺑﺎرك ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .44-42
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ﻟذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول اﻟﺿﺎﻣن ﯾﻛﻔﻲ ﻓﯾﮫ اﻹﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﻊ دون ﺿرورة أن ﯾﺳﺑﻘﮫ
ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول ،وھذا ھو اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ھدف ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال
اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ.
ﻓﻌﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺑﻖ ،ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ھذا اﻟﻣطﻠب ﺳﯾﺗطرق إﻟﻰ طﻠب وﺿﻊ اﻟﯾد ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ
اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻷول ،وﻣن ﺛم ﺳﯾﺳﻠط اﻟﺿوء اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺳﻣﺎح ﺑوﺿﻊ اﻟﯾد وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ.

اﻟﻔرع اﻷول :طﻠب وﺿﻊ اﻟﯾد ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ
ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻻﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟدوﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ أﺧذت ﻟﻧﻔﺳﮭﺎ ﺳﻠطﺔ ﺗﺄﻛﯾد اﺣﺗرام اﻟﻘواﻋد
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺣرﻣت ﺑﮭذا اﻗﺗﺿﺎء اﻟﺷﺧص ﺣﻘﮫ ﺑﻧﻔﺳﮫ وﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﻧظم وﺳﺎﺋل ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ھذا اﻟﺣﻖ ،ﺣﯾث أن اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻣﺿﻣون ﻟﮫ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻓﺎء وﻋﻧد ﻋدم اﻻﺗﻔﺎق ،ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون ﻗﯾد اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ واﻟﺿﺎﻣن ،ﻟذا ﻧظم اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋن
طرﯾﻖ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻣن ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم ) (4ﻟﺳﻧﺔ  2020ﺑﺷﺄن ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق
ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ،وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣواد اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ).(40-29
وﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (29ﻣن ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ،ﺣﯾث ﺗﺑدأ
إﺟراءات وﺿﻊ اﻟﯾد ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﺑطﻠب ﯾﻘدم ﻣن اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ
ﻹﺻدار ﻗرار ﺑوﺿﻊ اﻟﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﯾﮫ ،ﻛﻣﺎ وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺿﻣون ﻟﮫ أن ﯾﻘدم طﻠﺑﺎ ً ﺑوﺟوب
وﺿﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﺗﺣت ﯾد ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺿﺎﻣن ﺗﻣﮭﯾدا ً ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﻣﺣل اﻟرھن وﺑﯾﻌﮫ ﻓوراً.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻟﻘﺑول اﻟطﻠب ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ وﻣﺳﺗوﻓﯾﺎ ً ﻟﻠﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﯾﺟب أن
ﯾرﻓﻖ ﻣﻊ اﻟطﻠب ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻋﻘد اﻟﺿﻣﺎن ،واﺳم طﺎﻟب اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻋﻧواﻧﮫ ،واﺳم اﻟﺿﺎﻣن واﻟﻣﺿﻣون
ﻋﻧﮫ وﻋﻧوان ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ ،واﺳم ﺣﺎﺋز اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎزة اﻟﻐﯾر ،وﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ
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ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن ﻛذﻟك اﺳم ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻧﻘول اﻟذي أﻟﺣﻘت ﺑﮫ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ وﺣﺎﺋز ذﻟك اﻟﻣﺎل ،وﻣﺎﻟك
اﻟﻌﻘﺎر اﻟذي ﺗوﺟد ﻓﯾﮫ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ وﺣﺎﺋز ذﻟك اﻟﻌﻘﺎر.
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (29واﻟﻘﺎﻧون
)اﻟﻣﻠﻐﻲ( ﻗﺎﻧون رھن اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻟدﯾن ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) ،(29ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻠﺑﺎﺣث أن اﻟﻣﺷرع
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد ﻟم ﯾﺿﯾف أﻣر ﺟدﯾد ﺳوى ﺗم ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﻣﻰ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن إﻟﻰ اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ
واﺳﺗﺑدل اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣدﯾن اﻟراھن أو اﻟﻣﺿﻣون ﻋﻧﮫ ﺑﺎﻟﺿﺎﻣن ،ﻛﻣﺎ واﺳﺗﺑدل ﻣﺣل اﻟرھن
ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺔ وﻋﻘد ﻣﺣل اﻟرھن ﺑﻌﻘد اﻟﺿﻣﺎن.

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺳﻣﺎح ﺑوﺿﻊ اﻟﯾد
ﺑﻌد اﻟﺗﺗﺑﻊ وﺗﺣﻠﯾل ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (31ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﮭﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال
اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ،ﺗﺑﯾن ﻟﻠﺑﺎﺣث ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑﻌد طﻠب وﺿﻊ اﻟﯾد ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ
اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ أن ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻠب ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ أﯾﺎم ﻋﻣل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ ﺑﺎﻟطﻠب.
وﻟﻛن ﯾﺛور اﻟﺗﺳﺎؤل ھﻧﺎ ﺣول ﻣوﻗف ﻗﺎﺿﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﻣن طﻠب وﺿﻊ اﻟﯾد ﻋﻠﻰ
اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ واﻻﻋﺗراض ﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﮭل وﺿﻊ اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻣواﻋﯾد ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻹﺻدار اﻟﻘرار أم ﺟﻌﻠﮭﺎ
ﻣﻔﺗوﺣﺔ؟ وھل ﺳﻣﺢ ﻟﻛل ذي ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺣﻖ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ذﻟك أم ﻻ؟
وﯾﺗﺑﯾن ﻟﻠﺑﺎﺣث ﻣن ﻗراءة ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (31ﻣن ذات اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ،أﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻠب أو أي اﻋﺗراض ﻋﻠﻰ طﻠب وﺿﻊ اﻟﯾد وﯾﺻدر ﻗرارا ً ﺑذﻟك ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ
أﯾﺎم ﻋﻣل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ،وﺳﻣﺢ اﻟﻣﺷرع ﻟﻛل ذي ﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﯾطﻌن ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻘرار
أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ أﯾﺎم ﻋﻣل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اﻟﻘرار ،وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻔﺻل
ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺧﻼل ﻋﺷرة أﯾﺎم ﻋﻣل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾﻣﮫ وﻣن ﺛم ﯾﻌﺗﺑر ﻗرارھﺎ ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ً وﻻ ﯾﻘﺑل اﻟطﻌن ﺑﺄي
طرﯾﻖ ﻣن طرق اﻟطﻌن اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون.
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وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺻدور ﻗرار وﺿﻊ اﻟﯾد واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﺣﻠول آﺟﺎل
أﯾﺔ دﯾون أﺧرى ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﻣﺎﻟم ﺗﻘرر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺧﻼف ذﻟك.
وﻟو اﻓﺗرض اﻟﺑﺎﺣث ﺟدﻻً ،أن اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ طﻠب ﻣن ﻗﺎﺿﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ اﺳﺗﺧدام
اﻟﻘوة اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻓﮭل ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺳﻣﺎح ﻟﮫ ﺑذﻟك؟ ،ﯾﺟوز ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار ﺷرﯾطﺔ ﺣﺿور ﻛﺎﺗب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وأﻓراد اﻟﺷرطﺔ،
وﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺗب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌد ﺻدور ﻗرار ﺑوﺿﻊ اﻟﯾد ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﯾﺣرر ﻣﺣﺿرا ً
ﯾﺗﺿﻣن وﺻﻔﺎ ً ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺎ ً ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ وﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟذي ﺗوﺟد ﻓﯾﮫ واﻟﻣﺎل اﻟﻣﻧﻘول اﻟذي أﻟﺣﻘت ﺑﮫ.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :إﺟراءات ﺑﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ
ﺳﯾﺗﻧﺎول اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ھذا اﻟﻣطﻠب إﺟراءات ﺑﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ،وﺳﯾﺷﯾر إﻟﻰ آﻟﯾﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ،
وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻷول ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺳﯾﺧﺻص ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن إﯾداع وﺗوزﯾﻊ ﻋواﺋد اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ
وﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ.

اﻟﻔرع اﻷول :آﻟﯾﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ
ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء ﻣرﺣﻠﺔ طﻠب وﺿﻊ اﻟﯾد ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ وﺻدور اﻟﻘرار ،ﻓﯾﺟب أن ﺗﺗﺎﺑﻊ
إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﺗﻰ اﻟوﺻول ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وھﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ إﺟراء ﺑﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ،وﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺑﯾﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (33ﻣن ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ
اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ.
ﻓﻔﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺄذن ﻟﻠﻣﺿﻣون ﻟﮫ ﺑﻌد ﺻدور ﻗرار ﺑﺗﻣﻛﯾﻧﮫ ﻣن وﺿﻊ ﯾده
ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﯾﮫ ،وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ ﻋﻧد ﺑﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ أن ﯾﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺑﯾﻌﮫ
ﺑﺳﻌر ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﺳﻌر اﻟﺳوق وذﻟك دون اﺗﺑﺎع أي ﻣن إﺟراءات اﻟﺑﯾﻊ اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات
اﻟﻣدﻧﯾﺔ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻧد وﺟود ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓطﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ
أن ﺗﺣدد ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ ﻣن وﺿﻊ اﻟﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﯾﮫ ،ﺷروط
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طرﯾﻘﺔ اﻟﺑﯾﻊ ،ﻛﻣﺎ وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺣدد ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ .ﻛﻣﺎ وأﻧﮫ ،ﯾﻣﻛن
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘرراﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﺿﺎﻣن ﺑﺑﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﺛﺑت إﻣﻛﺎﻧﯾﺗﮫ ﺑﺑﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺳﻌر
وﺧﻼل اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وذﻟك ﺗﺣت إﺷراف اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ أو اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
وھﻧﺎك ﺳؤال ﯾﺛور ﻓﻲ ذھن اﻟﺑﺎﺣث ،ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺿﻣون ﻟﮫ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ
ﻣﻌرض ﻟﻠﮭﻼك أو اﻟﺗﻠف أو اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ أو أﺻﺑﺣت ﺣﯾﺎزﺗﮫ ﺗﺳﺗﻠزم ﻧﻔﻘﺎت ﺑﺎھﺿﺔ؟ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺳؤال ﻻﺑد ﻣن ﺑﯾﺎن ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺿﺎﻣن أو اﻟﻣﺿﻣون ﻋﻧﮫ ﻗدم ﺑدﯾل ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺔ أم ﻻ ،ﻓﻔﻲ
ﺣﺎل ﻋدم ﺗﻘدﯾم اﻟﺿﺎﻣن أو اﻟﻣﺿﻣون ﻋﻧﮫ ﺑدﯾل ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺔ ﺟﺎز ﻟﻠﻣﺿﻣون ﻟﮫ أن ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻷﻣر ﺑﺑﯾﻌﮭﺎ ﻓورا ً وﯾﻧﺗﻘل اﻟﺿﻣﺎن إﻟﻰ اﻟﺛﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺑﯾﻊ.

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :إﯾداع وﺗوزﯾﻊ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ
اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ،ﺗطﮭﯾره ﻣن ﺣﻘوق اﻟرھن وﺗﻧﺗﻘل ھذه اﻟﺣﻘوق إﻟﻰ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وذﻟك اﺳﺗﻧﺎدا ً ﻟﻧص
اﻟﻣﺎدة ) (34ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ،ﻛﻣﺎ وﺟﺎء ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (36ﻣن ذات اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﻟف
اﻟذﻛر أﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ أن ﯾﻘوم ﺑﺈﯾداع ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ
داﺋرة اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﺧﻼل ﻣدة ﻻﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﯾوﻣﻲ ﻋﻣل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺗﻣﺎم اﻟﺑﯾﻊ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻧﻣوذج ﺗﻘرﯾر إﺟراءات
اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣدد ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ) (18ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون رھن اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻟﻠدﯾن.
ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﮫ ﯾﺗم إﯾداع ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻟﻛن ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ
أن ﺗﻘوم ﺑﺗوزﯾﻊ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،ﻓﺑﻌد اطﻼع اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺗﺑﯾن
ﻟﮫ ،أﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﻲ داﺋرﺗﮭﺎ اﻟﺑﯾﻊ أن ﺗﻘوم ﺑﺈﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﺷرﯾطﺔ ﺗﺑﻠﯾﻐﮭﺎ ﻟطﺎﻟب اﻟﺗﻧﻔﯾذ وأﺻﺣﺎب اﻟﺣﻘوق اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ،ﻛﻣﺎ وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن
ﺗﺻدر أﻣرا ً ﻷي ﻣﻧﮭم ﺑﺈﺛﺑﺎت ﺣﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ،وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وذﻟك
ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ أﯾﺎم ﻋﻣل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ.
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وﻟﻘد ﻧظم اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗوزﯾﻊ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (37ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﮭﺎ
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻓﺟﺎءت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ :ﺗﻌطﻲ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻧﻔﻘﺎت
ﺣﻔظ وإﺻﻼح اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ وإﻋدادھﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ وأﯾﺔ رﺳوم أﺧرى ﺗدﻓﻊ ﻟﺗرﺧﯾﺻﮭﺎ أو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وﯾﻠﯾﮫ
ﻓﻲ اﻷوﻟوﯾﺔ رﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ وﻧﻔﻘﺎﺗﮫ وﯾﺷﻣل ﻓﯾﻣﺎ ذﻟك اﻟرﺳوم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،وﻣن ﺛم ﺣﻘوق
اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮭم ﺣﺳب أوﻟوﯾﺎﺗﮭم ،وﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوزع اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن ﻋواﺋد اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ وﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﺳب
اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ.
وﻟو اﻓﺗرض اﻟﺑﺎﺣث ﺟدﻻً ﺑﺄن ﻋواﺋد اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ وﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﺗﺳدﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﻓﻔﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﺿﻣون ﻋﻧﮫ ﻣﺳؤوﻻً ﺗﺟﺎه اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ ﻋن أي ﻧﻘص ﻣن
ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾن ،وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧﻘص دﯾﻧﺎ ً ﻋﺎدﯾﺎً ،وﻓﻲ ﺣﺎل اﻟزﯾﺎدة ﯾرد ﻓﺎﺋض اﻟﻌواﺋد وﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ
اﻟﺿﺎﻣن.
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اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
ﻻ ﺷك ﻓﻲ أن ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﯾﻌد ﺗطورا ً ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎ ً ﻣﺣﻣوداً ،ﺑﻌد
ﺣﺎول ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺷرع اﻻﻣﺎراﺗﻲ ﻣواﻛﺑﺔ ﺗطورات اﻟﻌﺻر اﻟذي ﻧﻌﯾﺷﮫ ،ﺑﺎﻷﺧص ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺗﺣداث
وﺳﺎﺋل ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺿﻣﺎن.
ﻓﺑﻌد اﻹﻧﺗﮭﺎء ﻣن دراﺳﺔ ھذا اﻟﺑﺣث ،ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺣث ﯾﺳﺟل ﺑﻌض اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ
اﺗﺿﺣت ﻟﮫ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ ،وأن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻻﯾﺧﻠو ﻓﻲ ﻧظر اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻲ
اﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﺿﺎﻣﻧﺔ ،وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن ﻣن أھم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل
إﻟﯾﮭﺎ ھﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ-:

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 -1ﯾﺟوز اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ واﻟﺿﺎﻣن ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ دون اﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ رﺳﻣﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟرھن وھﻲ ﺑﯾﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ.
 -2ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺿﻣون ﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ وذﻟك دون اﺗﺑﺎع إﺟراءات اﻟﺑﯾﻊ اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون
اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،وﻛذﻟك ﻟم ﯾﻘﺗﺻر اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ﺑل أﺟﺎز أﯾﺿﺎ ً إﯾﺟﺎرھﺎ أو
اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ.
 -3ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻗد طﺑﻖ ﻗﺎﻋدة "ﺷرط اﻟطرﯾﻖ اﻟﻣﻣﮭد" واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ
ﺑﺎﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﺑﺑﯾﻊ اﻟﻣﺎل اﻟﻣرھون ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟدﯾن اﻟﻣﺿﻣون وذﻟك دون
اﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻻﺗﺣﺎدي ﻓﻲ
ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟرھون.
 -4ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺧرج ﻋن ﻗﺎﻋدة ﺷرﻋﯾﺔ وھﻲ ﻣﺎ ﯾﻌرف "ﺑﻌدم
ﺟواز ﻏﻠﻖ اﻟرھن" ﺑﺣﯾث أﺟﺎز ﻏﻠﻖ اﻟرھن ﺑﺗﻣﻠك اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺔ.
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 -5اﺳﺗﺑدل اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎرﺗﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت
وھﻲ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن إﻟﻰ "اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ" واﻟﻣدﯾن اﻟراھن إﻟﻰ"اﻟﺿﺎﻣن" واﻟﻣﺣل اﻟﻣرھون
إﻟﻰ "اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ".

اﻟﺗوﺻﯾﺎت
 -1ﯾوﺻﻰ اﻟﻣﺷرع ﺑﺗﻌدﯾل ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (26ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﮭﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ
اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ "ﯾﺟوز أن ﯾﺗﻔﻖ اﻟﻣﺿﻣون ﻟﮫ واﻟﺿﺎﻣن ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠﯾك
اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﻣﺿﻣون ﻟﮫ ﻛﻠﯾﺎ ً أو ﺟزﺋﯾﺎ ً ﻻﺳﺗﯾﻔﺎء ﺣﻘوﻗﮫ" ﺑﺣﯾث ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾوﺿﺢ اﻟﻣدة
اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻺﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻠﯾك اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ إﻣﺎ أن ﯾﻛون ﺧﻼل ﻧﻔﺎذ اﻟﻌﻘد أم ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟدﯾن
اﻟﻣﺿﻣون إﻻ أن اﻟﻣﺷرع ﺳﻛت ﻋن ذﻟك وھذا ﻣﺎ ﺳﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
 -2ﯾوﺻﻰ اﻟﻣﺷرع ﺑوﺿﻊ ﻻﺋﺣﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ
ﺑﺣﯾث أﺑﻘﻰ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘرارات واﻟﺗﻌﺎﻣﯾم اﻟﻣﻧﻔذة ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم
) (20ﻟﺳﻧﺔ  2016ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼﻓﮭﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.
 -3ﯾوﺻﻰ اﻟﻣﺷرع ﺑﺗوﺿﯾﺢ أﻛﺛر ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ) (27ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﮭﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق
ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ "ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺿﻣون ﻟﮫ دون ﺗﻘدﯾم طﻠب إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺗﺣدﯾد طرﯾﻘﺔ وأﺳﻠوب ووﻗت وﻣﻛﺎن واﻟﺟواﻧب اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺗﺻرف ﺑطرﯾﻘﺔ
أﺧرى أو اﻹﯾﺟﺎر أو اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﯾﺑﯾﻊ أو ﯾﺗﺻرف
ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى أو ﯾﺳﺗﺄﺟر أو ﯾرﺧص اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد أو ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت أو ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل
وﺳواء ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ أو اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺧﺎص" ﺑﻣﻌﻧﻰ ھل ﯾﻘﺻد اﻟﻣﺷرع أن ﯾﺗم "اﻟﻣزاد
اﻟﻌﻠﻧﻲ" ﺑﻣﻔرده أم اﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ؟.
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اﻟﻣراﺟﻊ
أوﻻ -:اﻟﻣؤﻟﻔﺎت
 -1إﺑراھﯾم اﻟدوﺳﻘﻲ أﺑو اﻟﻠﯾل ) ،(1998اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ،اﻟرھن
اﻟرﺳﻣﻲ-اﻟرھن اﻟﺣﯾﺎزي -ﺣﻘوق اﻻﻣﺗﯾﺎز ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت.
 -2أﻧس ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﻐﻔﺎر ﺳﻼﻣﺔ ) ،(2017اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻻﻣﺎراﺗﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ،ﻣﺻر -اﻹﻣﺎرات ،دار اﻟﻛﺗب
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر -دار ﺷﺗﺎت ﻟﻠﻧﺷر.
 -3أﻧور اﻟﻌﻣروﺳﻲ ) ،(2003اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ،
اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف.
 -4ﺳﮭﺎم ﻋﺑداﻟرزاق ﻣﺟﻠﻲ اﻟﺳﻌﯾدي ) ،(2018ﻓﻛرة رھن اﻟﻣﻧﻘول دون ﺣﯾﺎزة واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﮫ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺑﻐداد ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
 -5طﺎرق ﻋﻔﯾﻔﻲ ﺻﺎدق أﺣﻣد ) ،(2020اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،
اﻟﻘﺎھرة ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻺﺻدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.
 -6طﻠﻌت ﻣﺣﻣد دوﯾدار ) ،(1994طرق اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﻧﺷﺄة ﻣﻌﺎرف.
 -7ﻋﺎﺷور ﻣﺑروك ) ،(2008اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﺑري ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧون
رﻗم ) (11ﻟﺳﻧﺔ  1992واﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ) (30ﻟﺳﻧﺔ " 2005دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷرﯾﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ" ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻹﻣﺎرات ،أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﺷرطﺔ دﺑﻲ.
 -8ﻋﺑداﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﯾﻌﻲ وآﻣﺎل اﻟﻔزاﯾري ) ،(1990اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ طرق اﻟﺣﺟز اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف.
 -9ﻋﻠﻲ ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﺗرﻛﻲ ) ،(2013ﺷرح إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﺑري ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،اﻟﻘﺎھرة،
دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
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 -10ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟطﻧﺎﺣﻲ ) ،(2015طرق اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ،
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،أﺑوظﺑﻲ ،ﻣطﺑوﻋﺎت داﺋرة اﻟﻘﺿﺎء.
 -11ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ زھرة ) ،(1997ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ
اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ( ،اﻟﻣﺟﻠد اﻷول ،اﻹﻣﺎرات ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺣدة.

ﺛﺎﻧﯾﺎَ -:اﻟﻣﺟﻼت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
 -1ﻋﺑداﻟﺗواب ﻣﺑﺎرك ) ،(2017اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول اﻟﺿﺎﻣن وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ
رﻗم  115ﻟﺳﻧﺔ  ،2015ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان -ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﻣﺻر ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .44-6
 -2ﻣﻧﺻور ﺣﺎﺗم ﻣﺣﺳن ) ،(2013اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﺣﻖ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﮭن ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل
اﻟﻣرھون دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑل  ،اﻟﻣﺟﻠد  ،21اﻟﻌدد  ،1ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑل -ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون،
اﻟﻌراق ،اﻟﺻﻔﺣﺔ .8-1
ﺛﺎﻟﺛﺎً :اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت
 -1ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم ) (57ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم )(11
ﻟﺳﻧﺔ  1992ﺑﺷﺄن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ.
 -2ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (4ﻟﺳﻧﺔ  2020ﻓﻲ ﺷﺄن ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ.
 -3ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (20ﻟﺳﻧﺔ  2016ﻓﻲ ﺷﺄن رھن اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻟدﯾن )اﻟﻣﻠﻐﻲ(.
 -4ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم ) (5ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻹﺗﺣﺎدي رﻗم ) (20ﻟﺳﻧﺔ
 2016ﻓﻲ ﺷﺄن رھن اﻻﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻟﻠدﯾن.
راﺑﻌﺎ ً -:أﺣﻛﺎم ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ
 -1أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ.
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